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Diesertation 
Dans les temps d 'orages qua.nd grondent les revolutions, et quo.nd 
les peuples, pour parler l a.. la.nr-:;ue de Lamartine , errent s.u penchant des 
ab!mes conr.e des troupes.ux sans pasteur , la. Providence , qui eille aux 
de~tins de 1 1hunanite, fait quelguefois surgir du sol deux genies: l 1un, 
armee d 'une puissant~ epee, reconquiert le droit par la force, et sur les 
rui ne s d 'un monument croule pose l es fondenents d 'un edifice n ouveau; 
l'o.utre missionnaire de pRix, de foi et de poesie, niors qu e tout lien 
moral est dissous , alors que le senti~ent de beau s'est fletri , au co n -
tact impur de 1 I inoredulite et 09 1 I S(:OiSTJ.9' S I en Vient 1 C 0Ilr.le la 
' , ' ' colombe apr es le deluge, ·porte~ a la terre le rameau d or, et renouer 
la chaine des trad i tions relig;ieuses et litteraire s . Au prenier les 
peuples d ob·ent la. vie politique et sociale, au second, la vie du coeur, 
les delicates jouissances de 1 1 ame" 1 
In the earl;r years of the nineteenth century, France harbored 
t wo f!;eniuses: Napoleon vras her martial and politic8l hero, the found er 
of the empire; Chateaubriand vras her foremost litterateur, th~ creator 
of Romanticism. Chateaubrie.nd was inspired to found this new school 
of literary expression by the I!l.use he adopted during his Anerican voya ge. 
It is the purpose of this dif:sertation to d iscuss in some rletail the in-
cirlent s in the early life of Chateaubr innd which culminated i n hi s voyage 
to /lnerica, the extent of his travel s , the influence of this trip on his 
litera.ry schievenents and finally the place ac corded to Chateaubr iand in 
French lite~ture. 
l 
111! . de r.hatea ubria nd" per Louis Lomenie, pae;es l et 2 
1 
2 
On the fourth of ,Septenber 1768, Fra.nQois-'Rene de Chataaub:r iand 
vras born at Saint-Malo . He _ was the youn!!,e·st of ten children and a 
member of one of the oldest and most illustriou s families of Bretagne 
and of Fr<3nce. F om his birth, Rene was rocked by the great breezes 
from the Atlantic ocean and lulled to sleep by the melancholy murmur-
ings of its tempestuous vraters. It \'ras at Saint-Malo that he fought 
in play against the waves, that he began to dream of voyages , of great 
enterprises and glory beyonr1 the horizon. "Saint ~,!alo fournissait les 
meilleurs r.1atelots de notre marine •• , Saint-Malo est la patrie de 
,Jacques Cartier , le Christophe r,olomb de la France , qui decouv~r.it le 
r,a.nada . Les rlalou.ins ont encore sir;nnle a 1 'm.ttre extremite d e 
l'Pnerique les iles qui portent leur noms: 'Ile s Hal ouins "' 1 
The first picture vrhi ch attracted the attention or the child 
~r-:as the arrival of _ ships loD.derl. with spice and precious Yroods , the 
humble processions @f sailors , barefoot , enterin~ the cathedral to 
thank their Patroness f or her protection fron the perils of the sea . 
'Ihe first song he learned vras a naive cr:mticle sung by the fishermen 
in stormy 1'rea~!<er to the Patroness of the s ea: 
11Je nets na confi~nce, 
Vi erge., en votre secours; 
Servez-noi de defense , 
Prenez fioin de nes jours; 
Et quand ma derniere heur e 
Viendra finir mon sort , 
Obtenez oue je meure 
ne la plus sn int nort . 11 
1 
"Henoires d 'outre Tonbe" par (;hR. tenullriand I 44- 45 
It was upon the shore a nd the wha rfs that the children of Saint-
Malo R SSe~bled to play and "c'est la CjUe j'ai ete eleva, co~paF;non des 
1 
flat€ et deR vents." 
These early yPars at Saint-Halo left indelible mark~. First 
they inetilled in r.hateaubriand a great love £'or the sea . "C 'est 
tOU,iOU!"S V9!" S elle quI il 58 OSrig:e a toute hett!"8 ('le Cri se , elle rtOnt 
1 1horizon in~ini ensei~ne ln vanite de ce monde . c 'est a elle au 1 il 
se confie en 1791 , c 1e st vers elle qu 1il evaoe en 1 80I'i, puis en 1812, 
2 
bref' a toute heure ou quelque tornent l'aP-:ite." ~econdly , they 
printed on his heart an incurable sadness . "Une enfance ma.lheureuse 
3 
rend melancolique pour toute la vie." He was neglected by a father 
whose "etat hab i tuel eta it une tris tesse profonde r?Ue 1 1 a~e au~nenta 
et un silence dont il ne sorta i t oue par des emport.ements ••• ce qu 1 on 
4 
f;entait en le vo:vant , c 1 etait la cra inte" Rnd by a mother who con-
centrated all her affections on he r· eldest s on. "Ha mere, rloUE3e de 
beaU COUp 0 I e SOrit 9 t rl 1Une ima.gina ti On prodigeUSe' . llVUi t ete f ormee 
a la 1 ecture de Fenelon, de Racine , de Madame de Se-vir,ne et nourrie 
des f>necrlotes de la c our de Louis XIV .;. 1 1 elegance de ses Mani~res , 
l 1allure vive de son humeur contrastAient avec la rif:irlite et 1~ cn lr.1e 
de mon pere . Aimant la societe autant ou' il aimait la soliturle, au s si 
petulnnte et nnimee QU 1 il eta it i~mobile et froid, elle n'avait pas un 
~;out cmi ne rut oppose a ceux ne son mo.ri. •• Oblig;ee rle se taire C]Ua.nd 
1 
"Memo ires d ' Outre To:r.tbe" I , ~7 
2 " Ess~i sur t:hnteaubrit:md " par A. 1!aurel, pnf!;ee 24 & 5 
3 
"Chateaubriand" pa r A. F Q.rdoux - 24. 
4 "He;moires d 1 0utre Tombe" I, 33 . 
3 
elle eut voulu parler, elle s 'en dedoal"lageai t par une espece de 
tristesse bruyante entrecoupee de soupirs, qui interrompaient seul~ 
. ' " 1 la tri~te s$e muette de non pere . 
At the age of ten, in the spring of 1778, Rene first becane a c-
ClUainted iTith the chateau at Co:n.bourg. It was w·ith ree;ret that he left 
the new ecstacies ann pleasures which he found at Conbourf, to enter the 
college at Dol. "Il f allut queloue temps," he vrr i tes "a un hibou rle mon 
·espece pour s'accoutut:ler ala 011~",9 d'un college et regler sa volee a u 
son n. 'une clocl1e". 
His savage tendencies, however, gradually diminil:'hed and he began 
.. 
to be distinf;uished for his aptitude for work , his extraordinary memory, 
his rapid progress in mathematics and his decided taste for lanF,uages . 
"Comme tmis ceux nui devienrfent des lettre s superieurs, il ne repugnait 
2 
. " pas aux sc~ences The talents which had been .dormant durin~; hi~ early 
life aYrakenen: he sought to learn a l l a but Latin and French litera ture . 
He rean and reread "avec 1' et:1otion et 1 ' attendrissenent de saint Augustin 
3 
9.dole scent" the fourth book of Verg i l 's "Aeneid"; he becs:me enamored 
with the adventures o£' Telemague and the sermons of :Massillon . 
·1,>:Jhen he had finished the course at f\ol , FranQois-Rene v:as sent to 
the colleF':e a t Rennes to continue his studies in preparAtion f'or the 
It 
examination requisite f'or entrance in the gnrd.e-ma.rin." 
The results of' h is examination adci ttet'l. h:L~ to the naval school at 
Brest where he was consigned to the care of his naternal uncle, le comte 
l 
"Hemoires d'Outre Tombe" I , 35 
2 
"Cha tea.ub:riand" Bttrd oux pc<tf.e 2 E 
3 I.escure, "Chateaubriand," 18 
4 
de Ravenal de Boisteileul, an old conmodore. "On esperait un brevet 
1 d'asni~ant; mais le bre-..ret n'arrbrait pas.n While waiting for his 
comnission, lodr;inp: with his fellovr cadets, he did not seek their com-
radeship but evinced. an ·unusual taste for retirement ~md meditation. 
He ·was content to consecrate the moments of lei sure to wanderi~ on the 
. II , 
·wharfs, musin~ and gazinp;. at the sea . Mon esprit se remplissait d 1 idees 
vagues sur la :::-ociete, sur ses biens, sur Ee s maux. ,1e ne sais que lle 
2 
tri ste sse me g;ap.;ruti t •• • " 
An unexpected event, however , put an end to his naval career. 
The vict orious French squadron returned and amon,o: those rated, r.ha-
te~nbriann mF3t his boy-l1oon. companion, GesTil . The sudden nppearanc e 
of Ges :ri.l 9.nr1 the fact that "au · lendemain de la si~nature de la paix, 
la corriere de la marine lui semblAit offrir plus d 1epreuves que de 
3 
chqrmes a s 1 illustrer'' influenced Frangois - Rene lo renounce his hope 
of bee cninr, an officer in the marine and "sans en 'lverlir a son pere, 
sans attendre davantag:e, il partit un beau matin pour C'1mbour,g; ."4 
In the two years that followed at rombourr.; , "il est devenu ce 
qu 1 il fut" for i t was in the forests of Co!!lbourg that he found his 
"sylphide, 11 that fantastical, illusive char!!linr, being "qu 1 il a ine 
toute sa vie." It was at this time that Che.tea.ubriand began to live 
a double exiFtence ·wherein hiR im,::q::;inary world detached itself more an:l 
more from the livinf; world about him. He traveled in imagina tion ·rith 
1 
"Po rdou.x "Cha.teaubriandu 2~ 
2 "t!emoire s d 'Outre Tonbe" I , 119 
3 
rhinard "Exotisme Americain," 8 
4 Bordoux "chateaubriand", 29 
his" ohere sylphir1e" to r'!istant lands . "Il sera.it trop long: de ra.conter 
(luels voyages ~e fais~is avec ma fleur d'amour; comment , main en main, 
1 
nous visitionR les ruines c~l~bres" 
Absorbed in his nrea.ms , distracted , sad, he riid not talk, he did 
not study ; he fled with his sister Lucile to unfrerwenten edens where 
he listened "a une voix nysterieuse <lUi lui criA.it 'Levez-vous, vite , 
ora~es desirees , nui devez emporter Rene dans les espaces d'une autre 
2 
. " v~e. It was here that Lucile first foretolri r:md encouraged the ~c:enius 
to put into writi!l£: his enthusiasm. "Tu devrais peinc1re tout cela. 11 were 
the vrords which revealed to him the muse. It '.'{as Lucile 17ho set an ex~nple 
in her essays "une trentaine oe pa.f.;eS qu 'il est impossible, au juge!!lent 
de son frere, de lire sans etre profonde::lent er.iu dont l'elep;ance, la. 
suavi te, la rev~rie, la sensibilite passionnee offrent au melange du 
, , . " 3 genie grec et d.u genie p.:;er:!'!lam.que . 
At this same tine, Cha.teaubriand 17as like..,.rise influenced by various 
adventure stories, among then "Robinson Crusoe. " These stories made a 
more pOV!erful impression On the young r.1an 11 00nt l 1enfance S I etai t paSSe 
4 
Rur la grave". 'T'hus once again, Chatea.ubriand 1 s thou.,.hts turned to 
travel 8nn he left for Saint-~ralo v:here a. vessel was. beinp; e(]uipped . 
"Six mois . s I ecoulerent; le vaisseau ne mit pas a v oile-." E r:hatea.ubriand 
r-eturned to Combourg . "Fonsieur le chevalier," his father said to him 
II :i 1ai decide votre sor-t; il faut renoncer a vos folies . Votre frere a 
obtenu pour vous un brevet de lieutenant du rerr,iment de Navarre-Infanterie; 
1 
Memoires d'Outre Tombe I , 153 
2 B~rrloux "Cha teaubri and" 29 . 
3 1 F · "I '1 de Cha teaubriand" Ana to e ranee , .uc~ e 
4 chinard " Exotisme Ar.lericain" 12 
5 Ba.rneux "Chateaubriand" 32 
vous allez partir a 1 'instant pour Hennes et de la pour. Canbrai Otl 
votre re~;inent est maintenant en r;arnison~" 
A short time after his entrance into the rep,;i::tent , a letter from 
r.is brothe~· brought him to Paris and he was presenterl at court. The 
;.rotm~ canet "vit pour la derniere fois les p0r.1pes de Versailles et salua 
la viP.ille societe frangaise qui ag:onis~it . Il chassa meme avec Louis 
• , II l 
:XV I, et fit par ler de lui une so~ree. 
Shortly after &.is incident, Chateaubriann lost his father. Rene 
then rented an apartnent in Paris wherEl he marie several worl dly ac-
(]tta intances, the most valuable o '' wrom ·was H. de Malesherbes, a chJJ.rnin~; 
ol.-1 nan. H. de Halesherbes "le fit parler sur ses ambitions , ses reves, 
se s pro;iets d 'avenir et voulut diriger et canaliser cette activi te qui 
2 
s e devorai t elle -mene." u. de Hal esherbes inspiren. in Rene more 
ambitims ans than "cet expedient bizarre de vendre les bas de s oie 
'· "
3 h k . h au:x ofi'iciers ne son reg;~nent ; e rem•ra ened ~n C a.teaubriand that 
thirst for travel Md adventure vrhich Parb:'ian life had rr..e.de him moment-
e.rily f'o~get. "C 'est en m' e ntretiena.nt avec lui que je conqus 1 'idee 
4 
ne faire un voyap:e Clans l' Amerique du Nord." 
This is the first nention in his Henoires of a possible voyage to 
America. "Le r.anada, puis les Inctes l'avaient attire; c'etait maintenant 
les Btats-Unis, le. jeune republique en qui reposait 1 'espoir du monde 
l 
Bi\rr:lou:x "Che.teaub!'iand" 33 
2
china rd "Exotisme Amer icain" 17 
3Giraud " Nouvelles Etudes sur Chateaubriand" 147 
4 




selon quelques philo tJophe s ." 
For this journey to America, Chateaubriand assir;ned several rea s ons --
fi rst , to depict in writinr, the life of the North Atlerican savages . " ,J 'etais 
t res jeune lorsque je conqus l'idee de faire l'epopee de l'ho~~e de la nature , 
' , ,. 
ou de peinclre les r.1oeurs des f'auvages en les liant a guelque evenement c onnu . 
Apr es la decouverte de 1 1.lL"!l.erique , je nevis pas de sujet plus interess,_nt 
surtout pour les FrRnqais que le I:lRSsacre de la colonie des Natchez ala 
Louisiana en 1727. Toutes les tribus indie~~e s conspirnnt npreP deux 
s iecles d 'oppression, pour renc'Jre la liberte au Nouveau Monrle , me parurent 
offrir un su .iet presf1ue Aussi heureux flUe la conquete rle !texicrue . LTe 
.ietni ouelque s fra~M.ents d e cet ot1vrage sur l e ps.pier ; mais ;i e r.1 ' aperqus 
bientot r.ue ,ie I:lanqua io des vraier; couleurs et Que si je voulai s_ me faire 
une im~ge semblable, il fallait a l'exemple d 'Ho!!ler e visiter les peuples 
oue je voulais peindre . "2 
His second r eason is quite different. "Une idee me donine.it , 1 1 idee 
. , 
de pas ser aux F. tats-Unis; il f allait donner un but utile a man voyage; 
, ' , 3 je me propose.is de decouvrir le passa?;e au nord-ouest d e 1 Anerique" . 
Hir. third reason given by Cha.teaubriand f'or a voyage to Ar.1erica 
':ra.s the outbreak of the French Revolution . He was present, a more 
ironical tha n enthusia ~tic spectator, at the fall of the Bastille, 
at the orgies vrhich followed the easy victory, at the triUI:lphal pro-
cessions , at the fe~tivals and balls ',•.rri ch nm.de tre s t ate prir:on a 
" , . . r enoez-vous ne re;1ou:tss,mces po-pula.ires et une pro~ade aristocrati~ue 
l rhinard "Exotisne Ar.1erie 8 in" 18 
, 
~ fenoires d 'Outre Tombe r , 307 
3 [.{enoires d'Outre To!!lbe I, 307 
8 
' d nl a la. nc e . H.i s irony turned to inctignation, hov;ever, 1Yhen he saw 
the cortege pass thru the streets exhibiting: the bloody heads of 
Fenlon ann Ber tier . As the t;ttrocities increased , he resigned from 
hiE r egir:1ent e.nd made plans to leave France. 
Although the explanation::: given by Cheatea.ubriand for his 
voluntary exile are some•trha t unsa tiefactory and contradictory 11 il 
est ct ifficil€~ de ne voir dans son voya.R;e en Amerique qu 'un simple 
coup de tete. 
I, , , 2 
c etai t un pro~et longuer.J.ent et murement reflechi . " 
It was really the climax of the incidents and influences in his 
y outh: hie inborn love of the sea; his dreacts of trl3.vel during his 
caree r at Brest ; his inaginary tr~rv:els with his "sylphide" during 
his retire!'!".ent at C ombourg;; t he inspiration from adventure storie ~; 
the encouragement from M. oe I~aleRherbes for the r ealization of' his 
dreams; and fiMlly the desire to esM.pe from the ormnibal festivities 
of the Rev olution . 
Horeover, liter·ary nen are inclined to rlepart fror.1 the traditiona l . 
Some devote thense1ves to an abuse and conder:mation of the present; 
othe rs to an exRltation anct a ~lorific ation of the past; sene apostrophize 
the future . Others there are who completely break vrith conventions anri 
seek their ideals in nevr scenes, nevr climes , new realms , new peoplee .• 
"Si sous d 'a.utres cieux, des homnes qui ne connais:::aient ni nos lois 
n i notre reli ,d .on, vivent plus heureusement , plus librenent , plus 
a.isennent que n rms , s 1 il s peuvent en toute innocence satisfaire leurs 
besoins et l eurs instincts , pourquoi ne fnire pas voile vers les Iles 
1 
"Chr:~ tenubriand" par Lesoure 33 




To this latter ~roup belonp.; s Chatee.ubriand . Hi s mercurial e.nct 
literery temperament urf,ed him into that solitude and experience whi ch 
the new 1:orlr'. seene d to provide. Thus "apree: une lente i ncubation de 
trois siecle s , il fallait qu ' apres les missionrtaires , philo sophes , 
les na turali ste s e t les cour-eur s d ' aventure s , Rene (l e li tt~rateur ) 
2 
decouvrit le Nouveau Monde." 
In the ea!· ly nonths of the year 1791 , Cha. teaubriand be r;an to ma.ke 
definite preparnt i ons for an Ame rican voyage . "Monsieur de l!a.l esherbes 
ne nontra.i t la tete sur ce voyage . ,1 'allais le voir le natin ••• nous 
lisions nes diverf' recit.s deE' navigateurs , et de:o voyageurs ..P..ngla.is , 
• '• • d • II '3 franc;:a~ s, r11 ese s, suen 01 s , amn s , He alfo secured a letter of' 
f . • 
introduction to General lHashing:ton from the Narquis de la Rouerie . 
l! . rhimrr1 raises an interestinf, c on~eoture in this r eGard "F.tait -ce 
la seule lettre d 1 i ntxorluction que le jeune·homme devai t enporter? Ce 
se ra it bien etrange. F . de Halesherbe s etai t un personnnge considerable 
qui R'rait connu a Pari E' plusieurs Americains de r.tarque et aurait. du 
sai8ir cette occ a.~ion de se rappeler a lour souvenir . I l connaissait 
tout au noins 'G ouverneur Mor!'is alors 9. Paris qui aurait pu lui donner 
des lettres de recomnende.tion pour des personna.ges officials de Phila-
delphie et il eta it tres lie avec E . de la. Luzerne notre ancien ministre 
a.ux Eta.ts-Unif.. . Nous sav ons de plus que de nombreux emigres deja. chercher 
refur-:e rhm.s le Nouveau Eonde et s ' eta.ient fait des relations qu i aura.ient 
pu etre utiles a 1 ' ambitieux voyngeur, etJ il est a.u moins probable que 
1 
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10 
Chateaubrinnd ne partit pas aussi rlenue de re comnendations qu ' il 
1 
veut bien le dire." 
After Chateaubr i and ho.d. said f a rewell to his mother and revisited 
the old c astle at Combour~, he booked a passaf!:e fo r Ameri ca wit h Ca ptain 
Du.iarrHn Pinte-de-Vin at f:aint - Falo . Chateaubriancl, a ccompanied by his 
n sylpM.r.e," set sail aboard the "Saint-Pierre" in the early evenin~ of 
.1\pril 8, 1791. "Quand je quittai la France la revolution narchait au 
~rnnds pas: les principes sur lesr:uels elle se fondait etaient les niens, 
ma i S je detestaiS leS ViOlenceS QUi 1 1 av e.ient deja deshonor~eS: C I etai t 
avec joie que j'allais chercher ·une independance plus conforne aux nes 
"' h. ' . t' ,f- Th U . d "t h 1 r:: outs, plus s :vnpat ~que a mon carac ere. e n~te o:: ates e d for 
. 
hill nillusions sm· la democrat.ie et l a vertu des Quakers, il l usions sur 
la bonte M turelle de 1 'homme et sur les I ndiens." 
2 
Mor eover, Cha teau-
briRnc1 left France ei!lpty of purse but fuJ.l of hope . He cnrr ied naught 
Yrith him but hi s ~routh and his dreams; he 1 eft his native shores for 
l~nds and scenes unfamiliar to him . 
Durinp.; the early hours of' the nir,ht , the "Saint-Pie rre" vm::s be-
calmed at the egress of the hs.rbor . 'l'he next norning when Chateaubriand 
went on deck , all si~ht of' FrAnce 11.nd disappeared . Thus , f'or the firf1t 
time the chil d of the sea oould "contempler les hautes mars" 3 the 
real ization of his dreans . 
In these days of sailboats, when the winds were favor able , the 
crew had leisure moments to devote to i dle t a lk. It was t11e first ~oy 
1 
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of rhs. teaubriand to seek the cor.1panionship of the boatm-ra i n Pierre 
Villeneuve . This old sailor ·vrho "had c ruised on e.ll ocea ns , visited 
all countries , recounte d t o Chatenubriand his treasure-store of ex-
periences . It vns with g;reat delip;ht tha t the future author of "Atala" 
listened to these naive ciescriptions which fevered his imag ination . 
Thuo the "ancient mariner " vms asked about ./l.meri ce . • "•1 e le f aisais 
parler d es Indians , des ner,res , oes colons . Je lui demandais conment 
etnient he.billes J.es peuples , COr.lnent les arbres e t aient f a its , quelle 
couleur av9 ient l a terre et l e ciel , C]Uel r;o11t le~ fruits: si e s a na nas 
etaient neiJ.leurs ClUe les peches, l es palniers plus beaux que les chenes . 
Il n'e:x:pl iqua it trot cela pa r cies conp~rif'ons prises de s choses que ,ie 
connaissa i s: le palmier etRit. un chou, l_a robe d 'un Indian etait oelle 
de ma e:rand 'mere; les chaneaux ressetJ.blaient a un ane bo ssu ••• vi ~_ leneuve 
eta it de Bre tagne et nous ne tlanquions pn s de finir par 1 I eloge de 
1 
1 'inconpare.ble beaute de notr e pa trie . " 
11 Qui pourrait dire ce penda.nt qu'i l n'a r etire aucun profit de 
ces descriptions et de ce s contes merveilleux et qui snit si deja dans 
sa. ~emoire il n'ennef!:istrait pas quelques trait s de moeurs , quelque 
anec dote qu 1 il d eva it plus t ard reproduire dans ' Les Natchez 1 " 2 
The old b oa tswain , howeyer , soon rea ched t h e e nd of' hi s attr active 
repertoire ann rha teaubrie.nd was obli~e (1 to s eek other companions in 
ord e r t o " t ue r le tempfl ." He Il'.nde the a cquaintance of Sct!le E-ulpi c iens 
wh o w·er.e on the i r vmy as ni s siona.r ie s to the new· land . "I l prena. it 
part a leurs pieux ~ntretiens , fP.i sant avec eux des lec tures edifis ntes, 
1 ~~ ~~e:r.10 ires d 'Ou tre Tombe" I, :332 
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assistait nux offices nombreux car on etait en careme et saisi d'un 
renouveau de foi religieuse, harangua meme les natelots le jour de 
1 
venclredi saint." With the young Sul pici ens , he pa. s sed the long 
hours of tre day in l a zy fashion, stretched out on the deck , dreaming, 
and pas~ed the evening hours contemplatinr, the star-lit sky and reciting 
the verses of Ossian. 
The voyage was very slow and several interestin~ inoirlent.s occurred . 
On the sixth o".' Uay , the "·saint-Pierre" vreip..:herl anchor near the island of 
Gra c iosa , one of the Az ores , in order to procure water and fresh pro-
visions . Cha teaubriand obt nined pernission to disembark ru1d visit the 
isl.and . "c 'etai t la premiere terre etrangere a le.quelle ~ ' abordais; 
par cette rs.ison meme il n'en est reste un souvenir qui · ~onserve chez 
moi 1 'empreinte et la vivacite de la jeunesse . ,Je n'ai pas manque 
de condui re C'hac tas aux .AQores, et de lui fa ire voir la f aneuse st,a.tue 
2 
que les premiers navigat eurs pretendirent avoir tr ouve e sur ces rivs.ge ~." 
Chateaubriand left a · very vivid account of his s!-·ort respite in 
Graciosa . After presentinr, his respects t o the gove r nor , who vns dressed 
in a green costur!le adorned vrith gold , he explored the city . "La moitie 
de Graciosa , sans beau~oup d '~xageration , me semble peuplee de noines; 
et le reste de::; habitants doit aussi leur appartenir par de tendres liens." 
Fron the Azores , the ship sailed toward the north . "Poussees par 
les vents su r le bane de Terre-Neuve , nous f ume s obliges de fftire une 
seoonde r elache R 1 'ile Saint-Pierre . T et moi nous allions c ourir 
dans les montagnes de cette ile aff'reuse; nous nous perdions au milieu 
1 Giraud "Nouvelles Etudes" 1~3 
2 "vo:vages" 11 
3 
" Essa i Hi s torique" II , 385 
13 
des brouillards dont elle est san~ cesse cmJverte , errant au nilieu 
des nuar;es et cies bouffles cle vent, entenci1:mt les nu~issements rl 1une 
, , , b' ,. !'!ler Clue n'J11 s ne pouvions decet:v!'ir, ep;a res sur une ruyere _alneuse 
et r.!Orte , et nu bard d 'un torrent rou.~eatre qui c<Juln.it entre des 
ttl 
rochers . 
After a delay of about a fortni~ht for repairs , the little boat 
sailed south am at last reached the l ati tudes o~ 'Ma.ryl2.nd and Virginia . 
Calms again arrested their proe;ress and "il s'en fa.llut guere qu'un 
incident ne nit un terme a tous mes pro2ets. 
"La chaleur noun a c cablait; le vaisseau, dans un calm pla t , sans 
voile , et trop cha rge des mats, etait tournente par le roulis . Brule 
sur le pont et fati~ue de oouvenent , je voulais !'!le bait:;ner et quoique 
nous n'eussions point de chaloupe dehors , je ne ~etai du mat de beaupre 
a l n r.1er . Tout al1f'. d'abord a merveille et plusieurs passar;ers :':'1 1 ioite1·ent. 
Je nat;ea.is sans ref'-arder le VR.ir.seau; r.J.!'liS qu a nd ~e Vlllf'l a tourner la tete, 
1 1 t l'a·rn, 1't de'~a' en+.rn~J..ne' b1.'en 1 · :ie m a perQUS que e eou .. an '"... ,, _ c• o1n . 1 I, • , eq1npa ge 
eta it a ccouru SUr .le pont; on nvait file Un g:relin a U:X: autres l'1'3f!;eUrs . 
Des requins se montrnient dans les eau:x: ciu ne.vire, et on leur t irait du 
bord des coups de fusil pour 1e s ecarter . La houle etait si grosse qu 'elle 
retardait mon retour et epuif;ait mes · rorces. ,J'avais un abi:r.'le a.udessous 
de r.J. Oi et les reauins pouvaient a tout monent m 1emporter Un bras Oll Une 
~ambe . Sur le batimont on s I efforqa.i t ct e mettre un ca. not a la. r.ler; ma is 
i1 fallait etablir un pelan et cela prenait un temps considerable. 
"Par le plus g rand bonheur , une brise presque insensible se leva; le 
v R isseau f!;OUverna.nt un t.18U se rapproche de moi : je pus r.~.'emparer .du but de 
1 
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:t'a COrde; mais 1 eS COlnpR{;nOnS rl9 ma temeri te 8 I etaient 8.CC!"OChes 
a cette corde; et quand on nous attir!". au fla·nc du batiment, me 
trouvt=mt a l'extrer.:tit~9 cte ln. rne , ils pesaient sur moi de tout 
leur poids . • . "1 On nous r.epecha ainsi un a un, ce 0u~ £'ut lon~ . 
A few days a fte·r tr'is incident, some tree tops , ··:hich see!:led 
to rise from the depths of the ocean, announced America . "Un pilote 
vint a notre bord. Nous entranes dans la b•de de Chesapeake , et 1e 
soir meme on envoya une cha.loupe chercher de 1 'eau et des vivres frais • 
• Te me ;i oif::ni s au parte qui a1lait a terre, et une rlemi-heure a pres 
2 
avoir quitte le vaisseau , je foulai le sol anericain . " 
It Yras in the beH.utiful month of July and Cha teaulJriand 1 s first 
hours in the nevr land confirmed all his illusions , realized all his 
drear.1s- nay , even su1~passed his expectations . He was another Christo-
pher Columbus; he had Rll the enthusiasm md all the pride of the first 
discoverers . "Je restai quelque temps les bras croises, promenant mes 
re~nrd s nutour de moi dans un nelan~e de sentiments et d'idees que je 
ne pouvair debrouillet· a lors, et que ~e ne pourrais peindre aujourd 'hui. 
Ce continent ignore du reste du moncle penrlant toute la duree des tenpG 
anciens et penda.nt un granCl nomhre rle siecles nodernes; les premieres 
dest inees sauvRges de ce continent, et ses se condes destinees rl epuis 
1 'arrivee de rhri stophe Co1onb; la domination des mona rchies de 1 ' Europe 
ebre.nlee da.ns ce Nouveau Honde ; la vieille societe fini~sant dans la 
jeune Amerique ; une renublique rl 'un ~;enre ir1.0onnu ~usqu ' a1 ors , anYJ.on9ant 
un changement dans 1 'esprit humain et dans 1 'ordre poH.tique; 1a part 
1 




.. , , 
.q..ue mn patrie rwait eue a. ces evenements; oes mers et oes riva.ges oeva.nt 
en pR-rtie leur independance au pnvillon et au sang frangnis;; un gra nd 
homme sortnnt a ln f'ctis du milieu des di~cordes et des deserts , Washinr,ton 
habitant une ville f'lorissante dans le name lieu ou , un siecle auparavant , 
Guillaume Penn nvait ~chete un marceau de terre de (1Uelques Indiens: les 
Etats -Unis renYoyant a la France, a travers 1 'Ocean , la revolution et 
la liberte que la Frf:lnce ~l.Vait soutenues de ses armes; enf'in , mos propres 
desseins ; les decouvertes que je vouln.is tenter dans ces solitudes natives, 
(]Ui etendai~nt encore leur •ras t e royaune derriere 1 1 et.roit empire d 1Une 
, .. ·1' l h . . &\. , ciYilisation etrangere: vo~ a es c oses. qtu oocupaJ.ent c on1t1sement I!lon 
1 
esprit ." 
Here he thought vra.s the paradise of' liberty , the home of' heros who 
hnd defied English t~rr anny and established a democracy where man might be 
free . The history, scener;r and future promise of the ne·w land enr~:tp-tured 
l1im . Ever~.rthinr: was deiightfully nevr . He was transformed i'!'lto a new man , 
rea dy to commence a new· life with new and sLmple thoughts . 
Euch "lrere his t hought s a s he adv~:;nced "vers une habitation a ssez 
eloi,;nee pour y ache t er ce qu' on voudrait nous vendre . NouR tr!J.Versames 
(1Uelques petits bois de baumiers et de cadres de la Virginie qui IJS.rfu~aient 
1 ' air . ._Te ~ris v olti1':er des oisea.ux - 1:1oqueurs et des cardinaux rl ont les 
chants et 1 es couleur s m I annoncerent un nouveau cl irnat. ••• Nous ach eta"C18S 
rles ga teaux de nais, des potiles , de s oeufs , du lait , et nous retournnmes 
au bad:1:1ent nouille dans la ba.ie." .2. 
1 
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The vessel entered the harbor slowly; the •:rind WB.S stilled . "Nous 
avions 1 'air de remonter un fleuve borne de lonr-ues avenues: Bal timoro 
s'offrit a nous comme au i'ond d 'un lac. En face de ln ville s'elevait 
une collins ombragee d 'arbres , e.u pied de ln..ouelle on commen<;e.it a batir 
. . "1 
t}uelques na1.sons . In the eveni!lf!: they e.rrived at Baltinore but too 
late to p;o ashore . Chateaubriand slept on board and the follovling mornine:, 
the tenth of July , he sour,ht lodging in this "jolie ville fort propre et 
fort . , " an1.mee. Thus, the first part of his journey was over . After a 
voyage of more than three nonths , Rene v.ras at last ;ready to execute his 
plans . 
Therefore , after a f a revrell breakfast to the captain "dans une tres 
bonne taverna ' au pres du pont," impatient to present his letter of intro-
dtiction to President Washington , h3 left by stage coach for Philadelphia , 
at that time the capital of the United States. The journey from Baltimore 
to Philadelphia consumed ®out tvro days and it was during this trip that 
Clwteaubrianrl experienced his first . disillusiol11!lent . 11 La route que nous 
pnrcour\lnes eta it plutot tr:wee que faite. Le pays etait assez nu et 
nssez plat : peu d 'oiseaux, peu d 'ar1)res, quelques mais:ms eparses , point 
. c1 e yillages ; voila ce rJUe presentait l a canpa.r-;ne et ce qui me frappe. 
~ 
de sagreablement. "2 In this land where he found himsel:f a total stranger, 
the first !!;lamar of his adventure Yrore away. 
"Philadelphia me pP.rut une belle ville: les rues larges; 
guel'Jues-unes, plantees d 'arbres, se coupent a angle droit dans un ordre 
regulier du nord au sud et de l 'est a l'ouest • • • L·'aspect' ne Philadelphia 
est froid et monotone . En g ~meral, ce qui nanque aux cites des Etats -Unis, 
"3 ce sont le s nonur:tents et surtout les v ieux r1onunents . 
1 
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On his arrival in Philadelphia , Chateaubria.nd learned that i"fashbgton 
1·ras nbsent and the younr, explorer was oblir;eri to wait a fortni t<;ht a ccord-
in~ to hiE' "voyage," 1 a week accordinF: to his "Memoires" 2 for the return 
of the president . Philadelphia, however, offered numerous attractions for 
a philosophical stranger n.nil ChRteaubria.nd r:ives us his thoughts: "Les 
Etats -Unis donnent plutot l'idee d 'une colonie que a 'une nation-here; on 
y trouve des usage s plutot que des moeurs . On sent que le s habitants ne 
sont point nes du soL cette societe, sd. belle dans le present, n'a point 
de passe; les villes sont neuves, les tombeaux sont d 'hier •• •• Il n 'y a 
de vieux en Amerique que les 1Joi.s , enf'ants de la terre , et la liberte, 
3 
mere de toute societe hu.'r.".aine: cela vaut bien des monunents et des aieux." 
"Un homme debar que con"11e moi, aux Etats-Unis , plein d 'enthousiase1e 
pour les "'-nciens, un Caton, gui cherchttit partout la ri~idite des premieres 
nOflurs ronnines , nut etre fort scandalise de trouver partout l'elegance 
des vetenents , le luxe des equipages , la frb·olite des conversations , 
l'inegalite des fortunes , 1 'immor~lite nes e1ai:wns de banque et d e jeu , 
le bruit cles S::tlles oe bal et oe spectg_cle • A Philarlelphie , .r ; ,! aura~s pu 
me croire rln_ns une ville anglr:dse: rien n 1annongait que ;i ' eusse p:<1sse 
t1 
d 'une nonarchie a la republique. If ~ 
E oreover , vrithout leavinr, the c ity o f' Philadelphia. , Chateaubri .s.nd 
could glean I:!B.nyinte:restinp,: detB.ils "trr ich he could usa later in his 
literary vrork and "nont il semble s'etre servi en realite pour 1 les Natchez' 
et pour 'Atala'" 5 
1 
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In this connection l~ . r:hinnrd asks "Est ... ce done a Philadelphia 
que Chateaubriand a trou,re en partie du moins le decor des funerailles 
d ' Ata la? f er. a it-ce a rrray's Tavern qu'il se ~erait repose dans la 
grotte du pere Aubry~ La fillt1 rle Lopez 1;\Un\it - eHe eta ensevelie sous 
une rle ces arches de style chinois, au Pond d 'un ravin peu n~turel? ••• 
F.s t-cela que r.hRteaubrianrl aurait entendu le roucoulement de la color.tbe 
rle Vir~inie , '.la chute d 'un torrent clans la montar;ne' et les tinte::1.ent!:' 
- 1 
de la cloche qui nppelait les vo:mgeurs" 
Hovrever unce!~tain is the manner in v;hich rha teaubriand pg.ssed the 
days of' waiting , it is certain that he saw the r,reat leader Washington, 
sine e Chate ~ubriand 's letter o [' introduction i'ras founrl by Miss E . K. 
Arr:1strong anoni; the papers of Presic1 ent v{a shinr;ton. What is more interest-
ing than Pene's a c count of thi s incident? 
"Je 1 e vis pas ser dans une 'roi ture qu ' emportaient avec rapid ita 
C1Uatre chevau:r.: frii1f':P..nts, conduits a grandes guides . \·:ashing;ton, d 1apres 
mes idees d 'alors, etait necessairer.1ent Cincinn~,tus: r;incinnatus en 
carrosse deran~eait un peu ma republique de l ' an de Pome 29R . Le dictateur 
Wa shi nr-~on pouvai t-il etre '=tU tre chose qu 'un rustre piquant ses boeufs de 
l'aiguillon et tenait le rnanche ~e sa charrue? l~e.is nuand -; 'allai porter 
' ·-
ma lettre rle reca:mendati•m ~ ce grand homme , ~e retrouvai la sir.:tplicite 
du vieux Pomain. 
''Une petite l'!lai:::on dans le genre anglais , ressembla nt aux naisons 
·.roisines , et9. it le pslais du President rles ~tats-Unis ~ point de gardes , 
par r.J.ene de v alets. Je frappai , une jeune servants ouvrit . .Je lui de -
nandais si le ~eneral etait chez lui; elle ne repondit ~u'il y etait. 
l 
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J~ repliquai que j'avais uno lettre a lui re~ettre. La servante ne 
de!:l.9.nda mon nom, difficile a prononcer en anglais, et qu'elle ne put 
retenir. 1 Elle me clit alors d oucement il >'fn.lk in, sir' 'Entrez lfonsieur' 
I 
et elle marcha devant moi dans un de ces etroits et lonr,s corridors qui 
servant de vestibule aux maisons anglaises: elle n'introduisit dn.ns un 
I 
.. i ' . t d 1 , , 1 parlo~r \JU elle me prut d atten. re e. fl;Onera • 
"Jk n'eta is p.<tS emu. La grandeur de 1 'ame ou celle tie la fortune 
ne m'impfsent point: ' ' ..... , , ~ adnire la premiere sans en etre ecrase; la seconde 
m'inspirf plus de pitie que de respect. · ·v isa~e n'hol!l.me ne me troublera 
~~tm'3. is. I 
"Ati bout de quelques ~inutes le r-;eneral entra. c'etait un homme 
I 
n 'une 11;r~nne taille, d 'un air calne at froid plutot que noble: il est 
ressemhlant dans ses gravures. 
I 
I 
Je lui presentai ma lettre en silence; 
il l' ouvrit , courut ala signature, qu 'il lut tout haut avec exclama ti on 
*Le _colorel Armand!' c -'etai t ainsi qu 'il appelait et qu 'ave. it sie:;ne le 
m~:~rquis pe la Rous irie. 
11 N1ous nous as s itles: - ~e lui expliguai,tant bien que mal, le motif 
de ~on v 1oyage . H me repondai t par ~ononsyllable fran9ais ou anf,lai!i , et 
m r ecoutRit. fl.VeC une sorte rt 1 etonnenent • Je Il 'en aper9US et ~e lui dis 
I 
avec un peu de vhr~cite: ' Hais il est moins ciiffL::ile de decouvrir le 
pas sage rlu norn-ouest que ne creer un peuple co~~e vous l' avez fait . ' 
1 11 ' '' · + '1 t -' 1 ' \'Jell, vre- , vounc; man. s ecr~a-v-~ en me ,,m,tant a ma:Ln. I1 m 1 invita 
a diner /pour le jour suivant , et nous nous quittames. 
I 
"~e fus exact au rendez-vous: Nous n'etions que cinq ou six 
I 
La conversation rou1a presque entierement sur 1a rev-olution 
fr angaise . Le general nous nontra une clef ri e la Bastille : ces c l efs de 
20 
la Pastille etnient des jouet::; assez niais f1U ' on se distribuait nl ore 
c1nns les deux nondes . Si i'iashin~ton avait vu, cornne :r.1oi, dans le~ 
ruisseaux de T'aris, le~ vA infJueurs de la 11astil.le, il aura it eu :r.1oins 
A ' de foi ~ans sa relif]ue ••• Je quittai mon hate a dix heures ~u soir et 
.ie ne 1 'ai 'j'1.nn is revu ; il p~rt1t le lendemain pour lo ~8:r.J.pagne, et je 
I 
continul i r.1on vo;rage. 
"Telle fut na rencontre av ec cet hon':le qu i a a f franchi tout un 
monde . T;ashine::ton est de scendu dans lf.l tombe avant qu ' un peu de bruit 
Se :\)t atta che a me::: pHS; ~ 1ai pasr;e devant lui COr:lr.le 1 1 etre le plUS 
incon~u; i1 etait dons tout son ecl9.t, et noi r'l"lns toute mon o1Jscurite. 
I 
r ,... , , • Hon nom n est peut-etre pas d e:::~eure u n jour entire d an:= sa :r.1emo1.re . 
Heureux pourtant que ses re~ards soient tombes sur moi ! ~e m'en suis 
I 
senti echauffe le re ste de ma vie: il · y a une vertu dans les regards 
1 ttl d un g:r9
1
nd hot1r.1e. 
The above account of' hi s visit to Wa shinr:ton i s probably true . 
It is ve.ry <ioubtful if' 8hateaubr·iand han a lonr. corrrerl"ati on with the 
I 
President . At this tine, fTashing:ton VTHE overwhelmeil with de~nds nade 
b~ f'ore l gn visi torr- , Gnrl le~ion:o were those w'··· o ~:~pproached hin •:rith 
str<tnp;e nnr\ fnntnstic plans concerning nevr innustries or 11;reat d iscO"reries . 
Wash im:ton himself told how these receptions were conducted which he 
:tccordedl to orr1imtry visitors: they were rnpid audiences, i·rithout any 
form<~ lity, in which he spoke only R fe>·; •;.•ord s to each per e:on in an effort 
I 
to talk l o as na.ny people as possible. "They :o:a.lute me Hs the y enter" 
V:ashin~tbn mid, "I return their salutations ancl I speak to a s ne n;.r people 
I 2 
as I can." 
1 
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-··a shinr ton' s Le tter to flavid ~tua1·t, June 15, 1790 , cited by ~ - • .iartino 
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~inca Chateaubriand received no encouraF,enent at Fhiladelphir-t 
rer~Rrdin~ hir: north-west expedition, the explorer bcame the tourist. 
He vms forced. to renounce his anbitious plans. "._T'entrevis des lors 
flUe ce prenier vo:vase serait nanCJue et que ~a couree "l. e. flet·ait que la 
~] d ', r1 t 1 1 pre .u e Cl un secon e p us onrs voyage. Je pronis ala poesie·ce qui 
serait perdu pour la science. En effet, si je ne rencontrai pas en 
~merique ce ']ue ;i'y ch erchais , le r.1onde polaire, .l':'l rencontrai une 
1 
nouvelle muse." 
For ·his nevr pro,iect, there ::'ore , rhateaubrianrl vri shec1 to meet nen 
entirely different from those he knew , to experience new sensations, to 
study near at hanrl the true children of na ture, to ·wa nder in solitude, · 
to vieYr new landscapes; in a 1•:ord, to play Robinson Crusoe . He r.1ir;ht 
easily hrwe joined one of the caravans which 1 eft Philadelphia for 
·we stern lands: the route i'ias lonr, and difficult but offered no pHrticular 
dangers; but Chateaubriand 1rranted other ttinr.s than lon~ nar ches behind 
the war:on of an emir,rant. He left alone on a. pil~rimage to Lexington 
be fo re going into the v:i lderne s s.; 
"Un stage Se::'!blalJle a celui qui m' a.;,nit amene r:le Baltinore a 
Philadelphie me conrl.ni~ait de Phil:<.tdelphia a New·-Yo--k , ville gaie, 
1 , t . " peup-ee et commer~an .e. 
2 
Chn teaubriand !'l.Ut have spent a whi le in 
Ne1-•r York, as one of hi s friends t old of r-eeing him there , but he r.mkes 
no mention o -r i t . He continues '\T 'al la i en pelerinage a Boston pour 
saluer le ch&.np de bata.ille de 18 liberte fl~ericaine . ~r'ai vu les 
chnnps de LexiTll<,ton; ~e m 'y suis arrete en silence , c omr.1e le voyageur 
1 





aux Thernop~rles' a c ont empler 1 a t onbe de ce s e:uerriers des d€UX 'Mendes ' 
oui moururent les pren ie.rs pour obeir aux lois de 11:1. pRt rie. En foulant 
cette terre philof:ophicme qui me disait, dans sa ntuette eloquence , COI:L"'lent 
les enpires se percle n t et I , ' s e levent , ~ 'ai oonfe r-;se non neant de"Vant le s 
1 
vo i es de la nrov irlence et ba isse front danr- l a . ' " man pouss ~ere. 
On his return to New York, he er.,bHrked on P. nail boat y.rhi c h wa. ::: s a il -
ing for All::a ny "en remont nnt ln ri~riere d 'Hudson , autroment a ppelee l a 
11 2 11 I 
r i v i era clu Nord. In one of' U!e best p9ssages in the Essai Hi s tori l( ue' 
he r.ives em A- ccount of this trip up t h e .ud s on in vrhich he f'.rtys in per t, 
"La riviera na_ies tueu se' tantot coulante nord et sud r, I etendai t en li~ne 
d r oite d avant n ous , enca :i.ssee entre deux rives pa ralleles cO!llr.le une 
table de plomb ; puis, tout a coup, tournnnt a 1 'aspect du coucha nt, el le 
courh1it ses flots d 1 or auteur de queloue nont qui , s 1 a'!anc;ant rl. ans le 
' :fleuve avec toutes ses pl antes , ressemblait a un ~;ros bouquet d e verdure , 
noue au pied d 1u ne zone b leue et aurore . " 3 
In spite of h i s discoura r.,el'!:ent from Washinf.ton , Cratee.ubr iand 
still enterta ined thou~=:hts of a ncl pla ns for the disc overy of the North-
west pnss~. g e. Mr . Swift , a fur trader a t Albany , who was in const a.nt 
con""'!unic r.t i on ':rith the Inclians of Canada ancl the Lakes and i'rho could 
furnish him Yrith more inf ornation than any other man , threvr cold water on 
-qi;me' s .iuvenile enthu s in.sl!l . The f u r trnc1er, wh olly D.C!lftzed at the pro~e ct, 
B.cl.vic:ed Chfl.teaubri"'nd to b e come acclimR.ted , to be cone i nurec:l , to liYe ~·.- ith 
the "Coureurs cles bni s " s nd t he Rgentr; of t he Huds on Ba;r Company , to learn 
1 
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~he Indian dialect s 8!lrl above all not to undertake such :r.n expedition · 
li~htly . "Je cnchai 9. 1! . Swift non depla.isir; je lui priai de n e procurer 
un guide et des ChBvaux pour ne rendre a. NiD.f,Rr a et a. Fittsbourg , a 
Pittsb·ourg ;ie descendra.is l'Ohio et je recueillerais des notions utiles 
1 
9. r1es futurs projets . " 
Hr . Swift accordinp:ly engaged for him a Dutch Guide who spoke s everal 
Inr'lian dialec t~. 'li!ro horses were also procured e.nd the little party left 
1\lban;r. Chateaubri~,nrl f i rst crossed the Mohawk !l.ncl no :::;ooner harl he 
enterecl the YJ"O ods •·rhere no ax h9.d ever Hounded than he bece.me intoxicated, 
as it Yrere , ·:rith fl sense of indeoenrl.ence. " , , . ' , Une etranr;e revolut~on s opera 
dans non inter i eur . Dans l'espece de delire qui me saisit, je ne suivais 
aucune route; j'allais d'arbre. en arbre , a. rlro ite eta gauche, innif'fere:!ent , 
me dis~mt en noi -fu~ne: 'lei plus de che!!lins a l"l1iVre , plue de villE:s, plus 
d 'e troites maisons , ph1s de Presidents , de Republ:Lque s , de ~o i1=:, surtout 
plus de Lois et plue d 'hor:unes ••• F,t pour e ssayer si j I eta is enfin retabli 
dans nes droits orip.;inels, je 1!16 livrr:tis a mille::; actes de vc-lonte , qui 
faisaient enrager le grand Holla.ndais qui me servait de guid e, et qui , 
2 
rh.1 ns son lime , me croya it fou . " 
The old "mnrmi ton" of General Rochanbeau , 1~ . Viole t , had been 
tr<Jnsfor!!led into "maitre de danse" !:l!!lo::-v,; the IroCJttois and he gave Chateau-
briand c red ent ials to th e On'Jndap.;as , one o f t f1e six I roquois nations . 
Clvd.eaubr i and canperi vrith the Onondagas on the shores of the lake which 
bears the ir na~e . "Le. soiree fut me.l':nifique; le l~?. c, dans un repo s 
prof ond , n 'ava i t pas une ride sur ses £'lots; la. riviere bn. igmJ.it en 
1 n , 1 t • }fenoire s d Out r e Tom be · I, 3~9 
2 
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nu~murnnt notre presqu'tle , que necoraient de faux ebenie ~s non encore 
defleur is; l I oi seau nomme coucou des Carolines repetfl it son c hant Y!lOriotone ; 
nous 1 'entendion::; tantot plus pres , tantot pl us loin ; suivant que 1 ' o i seau 
changeait le lien de seE a ppels amoreux . 
"Le l endemain, ;i 'alle.i avec mon g;uide rendre vi s i t e au premier 
1 
sachem d e s Ononda. g~:~.s . I l me rt:Htut bien." 
The morning following t his visit to the chief of the Onondagas , 
Franc;ois-Rene continued on his ··'ay . "A me sure que nous ava.nci ons v er s 
Nit".p;arR , la route, plus peni'ble , etait a peine ttacee pa r les abati s 
d 'arbre s : les troncs de ces arbr es servqient de ponts sur les rui sseaux 
ou rl e f.'ascines dans les fondrieres . La popul'l tion t?.meri ea ine E'e porta.it 
ver s les c onces sions plus ou moins cher, selon l a bonte du sol , la 
qual ite des a rbre s , l e cours et la mult. i ttide des eaux. 
"Les defraichenents offraient un curieux r:;ela nge de l ' that de 
nature et d e 1 'etat civilise. rnns le coin d 'un bois· qui n'avais ;ia.mais 
retente que de s oris du Sauv~ge e t des bruit s de la bete fauvr e , on 
rencontra it une terre labouree; on aperceva it du meme p01int la cabane 
d 1un Inrlien et l 'habitation d 'un planteur . Quelques-une s de ces 
habitations , de;in achevees , rappela ient la proprete des ferne£- ane;l a ises 
et holle.ndaises ; d ' autre s n'etaient qu ' a demi terninees, et n'aveient 
pour toit que le dome d 'une futaie . 
11 cT'etais regu dans ces demeures d 1un jour; j 1 y trouva.is souvent:. 
une f ar.ri.lle chsrnante , nv ec t ous l es a.grements et toutes les eleganc es 
de · l'Europe; de s l'leubles d ' acajou , un piano, d e s .tapis , des glace~'~, tout 
1 
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l 
. ~ela a Cl Ua tre pn.s de 1 ':\ hutte rl 'un Iroquo i s ." 
1\fter s everal rlays of walkin~ thru the above terri tory , Chateau-
th , , ; . d briarui a rrived at e Gene see r1ver ~ croRse the r iver on a ferr ;r-boat 
anrl. l 9nd e d vri thin three or four le A~ues of Niagara . He resumed his 
march f'ollowinp.; a fo otpa t h vrrich led t o the falls. He stopped for the 
nip..;ht i•rith a tribe of Indians installed on the ed~e of' a brook seven 
or eie:ht hundred feet a bove the Cf..ltaract . Here for the first time , the 
ntise of Ata.la and Celuta a ppea'red to Chateaubria nd . Here for the first 
time Cha.teaubdand listened to the divine chorister of "Atala" arrl "Les 
Natchez." '\Te recuellis queloues -uns de leurs accents , je les ma.rquais 
sur mon livre a la clarte des etoiles' "comne m1 mus icien vtil g;!}, ire ecrir ait 
2 
les notes QUe lui dicterait quelque ~rand maitre des cerenoni e s . " 
The followir~J; mornin~ Cha.teaubriand Yras obli!Sed to send his Dutch 
~r,u i de to the f'or t at NiaF;R!'a for a "laissez-pa:::::oer " from th~ En~lish 
comr.;anrler . "Cela me serl·Ait un peu le coeur , c l'lr _;e songea.is nue la 
3 
!i'r~nce Av a it ,iadis cor.>nan~e dans ces contreos . " 
After tv;o days spent. in the Indian village, he Til .. ,de u s e of the 
permit gr!'mterl to enter the British domain of Niagara.. "A le. cataracte 
de Nia~::~ra , l'echelle incl.ienne (]Ui s'ytrouva.it ,:ia.dis et.a.nt rompue , 
je voulu s , en depit des represent8.tions de man g: uide , me rendre au bas 
d e la chute pa r un rocher a pic d'environ deux cents p:leds de hauteur . 
Je m'avent urai dans la descente . 1~!.'-lgre les rugissenents de l a c 11 tara.cte 
et l ' abime effrayant qui bouillonnait au dessous de moi , je conservai ma 
tete ' et pa.rvins a une gunrant a ine de pieds du f ond . lla. is ici le rocher 
1 
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lisse et v ertical n'offrait plu s ni r~cines ni fentes ou pouvoir reposer 
mes pieds • • Te - der1eu~ai ::'uspendu pa r la main a toute ma lon.r ueur; ne 
~ • t • ' pouvnnt ni remonter ni c'l_escendre , senta nt I!les uo~gts s ouvr1r peu a peu 
d e lAssitude sous le poid~ cte man corps , et vo;.rant la mort inevitable . 
- I l y a peu d 'h o~ne s qui 9.i ont pn s se n E~. ns leur v ie d"eux minute~ COr.'.me ~e 
l as c ompta i <Jlors , ruspendu c-;ur le fSOUffre de Ni agara . Enfin mes mains 
s 'ouvrirent et .ie tombAi. Parl e bonheur le plus inoui je r.1e trouvai 
sur le roc vif, ou j 'aurai e du me bri se r cent foi s, et cependant je ne 
~entn i s pas ~ranr'l Tia 1 ; ~ ' etr:>.is a U!l demi-pouce de 1 ' a ime e"t je !1 'y nv ai s 
-pas roule ; m8_is lor sque le f r oid de l ' eau corrme nga a me pe netr er , je 
n ' ape rgus que je n'en e ta is pas quitte a aus si bon mnr che que je 1 1a ais 
cru c\ ' ab ord. Je senta i s une douleur insupport8ble au bras gauche; je 
1 ' ava is cas Re aude ssus du c onde . Eon ~uide qui me re~ardait d ' en haut , 
e t au ouel je fis siiT,ne , courut chercher quelque s f auvages, qui , avec 
beaucoup de peine, ne remonter e nt avec des cordes de bouleau et me 
1 
trnnsporterent chez eux." 
r.hat eaubr ia nc1 spent the next t-·relv e days of his A!!lerican voyage 
,-rith the Ind ians \'lho h<1d rescu ed him from peril !'It~ Ni1 ~ia ra . Dur i ng 
this time , he came to know the Ind i anr-; ; he e.dopterl nany of them for t he 
cha-:-acter s in hi B stories , rm n the c ustor.u~ of t he i r dr:t ily life he ob -
served with interef't and later portr~yed vividly in his l iterary r.ork . 
At the enrt of these twelve days , 1'rhere rl in Chatenu briand ~o ? Din 
he go north to the Great L~:~keB'? Did he f;O v;est to expl ore the we ste rn 




This latter part of his Anerican voyage has be·en the subject of r.mch 
controversy . 
First of all , critics have found in the literary productiom: of 
Chateaubriancl contradictory str.~te!!l.ents concerning his latter travels • 
.1\.coording to his "Essai Hi storitl ue," it wn s only in Cano.da that he 
traveled . 11 Lor sque dan~ 1 'interieur rlu CanAda , .. ie gravi s sais u ne 
mont,:qr.ne , !!leS rer;ards se portaient tou~ours a 1 1 Quest , SUr les deserts 
infn3auentes qui s I etend ant dans cette lonr;i tude • A l I orient r.ton 
ima r.;imtion. rencontra.it aussitot 1 'Atlantique, des pays parcourus et 
d • l • • "• '1t · + , "1 I "t je per a 1s mes p 1ns1rs . r.!als o. asrec.., oppoee l. n en prenn J. presque 
1 
aussi l'!l.al . " 
The :pBSSl!tges from the "Hemoires d'Outre Tombe" indicate a nore 
extensive ,iourney . "Hon guide le Hollandais refusa de m1accor.1.pagner 
dela de la c atar a cte; je le payai et je n'associai nvec les trafiquants 
qui partaient pour descendre l'Ohio . Je jetai avant de partir , un coup 
2 
d 1 oeil sur les lacs du Cam,da . 11 
-" h II , • II f d b 'd • An unedited fragment o ... t e lfemoJ.res oun y H. Be 1er, canpletes 
the above and adds some details : '\.To r.1. 1as sooie a des planteurs dont les 
familles sont etablie s a Sa.int-Louh des Illino i s, et je m'achenine avec 
eux . A le. s ix i eme ~ot1rnee de r.1.a rche ~ ils se ClUerellent. Divises en trois 
ba.ndes, oha.etue banda prend une route diverse; je d eneure avec celle oui 
descend ver~ l 10hio dont la peregrination me semble plus conforme au plan 
de mon vo~me;e . . • Nous pGrtimes du lac Erie . " 
Anothe r pap.;e of the "l.~emoire ::;" indica te s the direction of the voya ge 
as follovrs: "Parti s des lacs du Canada , nouF: vinme s a Pitt::bourg ou 
1 
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confluent du Kentucky et de 1 tohio; la le pay sage deploie u ne pompe 
extraordinaire . Ce pays si ml'l, r;nifique s 1 ap1'elle pourtant 1 e Kentucky 
d u nom de sa r i viera qui sir.ni fie riviera de sanr; . 
"Une compagn ie de trafiquant s venent de chez les Creeks, dans le s 
Flor-ides, me permit de le s suivre . NouR nous acheninames vers les pays 
oonnus alors ROUS l e nom general des Flo!' ides , et ou_ s I etendent aujour d 1hui 
les F. tP.tr de 1 11\la.bama , de la Ge orgie , de la Caroline du Sud , dt; Te nnessee . 
Nous suivions 8 peu pres les sentiers que l ie naintenant la_ grande route des 
Nat chez ~ Ne.shville par Jackson e t Florence et qui rentre en Virginia par 
Knoxville et, Salem: pays dans c e temps peu frequente et dent cependant 
1 
BBrtram ~wait e xplore les l~_ cs et le~ site s ." 
The pref~_c e to 11Atala" recount s n othing: nevr but a passage from t he _ 
epilogue contain s an u nexpec ted statenent: '\T'avais parcouru les rivages 
du He scha cebe, qui formaient au midi le s ma£!;nifioues barrieres d e l a 
1 • I 't • • 1 • d 1 I Nouve~le-France , e t J e a~s cur~eux c.e vo~r au nor autre nerveille de 
2 
.cet enpire , la c HtA.racte de Niagara . " Thus , for the first time , r-ha teau-
brie.nd indicate s that it 1·ras in the south the.t he began llis trip V.'hi ch is 
c ontre.d ictory to all .the passages c i ted above . This statement would seer.:;. 
to be R.n artistic touch - hR.\ring: bep.;un his novel 1nith a description of the 
Mississippi, he wi shed to close it, with a. picture o:f.' the p.;reat cataract-
we re it not for the f'8 Ct that rt p<' ssage from the "Genie du Chri stinni sme" 
c onf.'irms this itinerary. '\1 'ai rencontre moi - meme de ces apotres au 
. 
milieu <'les sol itude s a!!lericaines . Un :r..atin je cheminai s lentenent dans 
les f orets , ~ 'apergus v ena nt a moi u n grand vieiB:ard a barb e blanche et 
vetu d'une longue robe , lisR.nt attentivement dans un livre , et marchant 
1 
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~ppuye sur un baton; il etait tout i llumine par un rayon de 1 ' aurore ••• 
c I eta it un mi ssionnaire cie la Loui f:ie.ne; il revenni t de h. Nouve lle-Orleans 
' et retourmJit aux Illinois ou il dirigeait un petit troupea.u de Fr8ngl?,i s et 
1 
de sauvage s r.hretiens. Il m 'acc omrx:tf:M it pennant plusieur s ,;ours . " If 
Chateaubrian.d vrere travelinl': tovre.rn the south , ho·,•r coulrl he accompany for 
several nay r:> - the aged mi s sionary ;-rho v:as_ en route north? In orde:· to explain 
t hi s statenent , it is necessary to admit that Re ne was trnveling; from Louisiana., 
a confirnation of' the passage from "A tala . " 
Horeover, Chateaubriand declares that he gave merely a. bird 1 s-eye 
vievr to the Canadian La kes and yet he describes them at some length and in 
2 
some detail in his "Voya{!;es . " This fe.ct leads 1~ . Chinard to f'ay "Il est 
, ·a.. t-u.. 
evident n.ue Cha teaubriand en que lques semaines, si rapid e que fut sa 1\ 
pirogue, parcouri-r l'Ontario , l ' Erie et le l a c Superieur: c e seul vo:rage 
3 
l ui aurait denande plus r:ue le temps total de son se~our en Amerique . " 
f..uch ere the passages quite v ague ann varied wrich have been col l ected 
from the cii f'ferent -.:·rorks of !;hate~mbriand and form t he basis of suspicion in 
rep:ard t o the extent of h i s American voyage . 
S econcll~r , critics argue , t he trip outlined by Chateaubi"ianci presents 
many difficulties i'!r' i ch mig:ht be consid ered as insurmountable . " Nou s 
comparerons le texte de Cha tea.ubria.nd a celui de v oyageurs c ontemporains, 
nOUS Ch9rCh9l'OnS a deter:r.l.il1er qy9 1 eta it 1 1 eta. t dU pays qu I il pre t ent 
flVOir traverse , nous etudierons l es moyens de Communic ation qu ' il pouvait 
4 
avoir a sa dispositi on ." 
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The f irst objection rn.ised fron thi~ critical study if' thnt th e 
RlleF?;e r:l vo~m ge could not be ac complishecl in the ::;hort period of five 
nonths . It v:af' A. time -consur.linp; j rmrney in those days to tr~wel fron 
Ni R-gara to Pittsbur r, , to descend the r,>ississippi , to. c ross t h ru sou t h ern 
United States and to return to Philadelphia . 
At a n early date , trane hnd been estab l i shed b etween Pittsbur{!; a.n.d 
New Orle~ns by means o':' the Ohio a nd Hi s sissippi rivers. A F1·enchrllfm, 
namec1 Annrian , who lived at Pittsbur11;, had chaq;e of sh i ppi ng flour to 
lovter Louisie.na. Travelers iv-ere sonetioo s allm·red on his bor.tt, de si ;:::ned 
prinar ily f or trnnsportin~ r.terche.ndise , ann. it ifl possible tha t r.rmte !''tU-
brie nrJ wa s a p::tsE:enf!;er. Thi f:' , hov.rev er , v~s a slovr route due to fre[]uent 
ar r ests f or inspection of ca rgo by Fpa ni s h officers or for collection of 
toll-fee s . 
The route by vrh ich the traders r e turned to Kentucky was the famous 
desert route ca l le r! "the vri lcierness roRd" startin!': at Natchez . This wa s 
the route rhateaubriand claims to hnve tn!-:en f.lnd vmuld e xplain why he rlid 
not descerrl · the Eit=sissippi to New Orle ans . At Natchez the trarl ers 
as s enbled and !'!Wait ed !'l. sufficient nu.l'!lber to forn a l ittle cnr av an . Then 
fortified -vr ith ~ns anrl an authorir->ation f rom t he Spa n ish F':OVernor , they 
set out . 
S' ince t h iF i s the 13.llegen course of Chater:tubriam· , ~ . • Chin?.rd says 
"Grace a des VOYJ !1;8Ur s <]U i J. I ont sui vi a. la f in du XVIII8 siec le ' nous 
a llons pouvoir determi ner les d ifficultes de l'en t repr i s e et calculer ave c 
une approx innt ion suffisa nte , le temps mininum C]U 1 il a fallu Ch~ teaubriand 
1 
pour rega~ner Phi lad el phie ." 
Cninard " Exotisr.J.e Jl.meri cr.in" 83 
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Frol!l the evidence e:x:anined , H. Chi nard concludes ths.t thirt :t miles a day 
constituted a g ood da. y'r. journey for voyageurs in a country V!her e there 
vrere only poorly traced pa t hs , no i nns or habitations thru out t he six 
hundreti miles of c.-ilderness , anrl at A. time when all provif.ions had to be 
t t d 0 11 the b·~ ckc: of' "'Ules "s1· n ous prenons cas donne'e s ...... , our rans po r '3 n ·- - •• • • .:"' 
base de notre calcul 1 il ne semble p:;.s porosible cue Chntea ubriam a it pu 
1 
aller n.es Natche z a Nr::~ . shville en noins de 20 .:iours . " 
H. Chinn.rr1 concludes "que 1 s que fu ssent les r.1oyens de tranRport 
dont r'lisposa it C'hnteaubr i and , i l n'a pas -pu faire le vo;rage . fi nou s 
admet t ons ,u 1 il a i t qui tte Pit tsbourg au milieu de s eptembre , il lui 
f allai t au noins un noi s pour s.rr iver aux Natchez , et ,ie n 1 a i ru 
retrouver aucun Yoyageur qui a it fait l o tra,iet en un tenps aussi court . 
F.n supposant cependa.nt <1U 1 il l ' a.it pu f aire , qu 1 i l s oit a.l le des Natchez 
a Na shv ille en vingt ,iours, de Nashville a Knoxville en huit jours , et 
de Knoxvil le a Philadelphia en un mois , i l n'a pe.s pu arriver a c e tte 
d e rni e:re vil le l e lC decembre pour prendre le ba te1-1u qui devait l ' enporter 
2 
!_)OUr 1 '1 france." 
"Admettons ce pendant contre tout e vraiser.1bla nce ClU 1 il a it pu fa ire 
c e ClUB nul voyageur a cette dRte n ' a pu accor:1plir . Il reste encore d es 
3 
Thus , the sec o nd arp.;unent aga inst the probability of the 
voya?;e in i'Testern lnnd~ i s thf-lt t'n1.s count ry was th e centre o f host i l i ty 
durinf~ the l a tter years of the eight e enth century . Ther<::! ·were I nd ian 
i n s urrections every'I'The re . I n the Rutumn of 1 791 , t hat is t o say a. t the 
1 
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v..er;r tir:1.e ',<rhen Cha.teaubri?.nd is supposed to have er:1.baraued, H. Antoim11e , 
a travelinr, je1·:-eler , 1 eft ~alliiJoli , despi te the a.dvice g; iven him, i n a 
large canoe n.cc:omo?nied by tvro men. En route , he encountered the Indians , 
his r,uides abandoned him and he kil l ed himself in order not to £'9.11 into 
l 
the hand s of the savages . " 
. Al UcOU!';h travelers Yrere constantly harassed by the Indians "de t ot-.'t 
ce la , pas un not chez r:ha teaubriand : i l semble a lire son voyage que nous 
tr8versions tm verita1Jle F.rlen , e t non le pays auquel las AP.lericains 
rlonnn ient le noT'!l de 'te r re de S8.np.;!' Quelques voyar:;eurs nou s 11ffir~ent 
c ependant , que nurant ces troubles les Franga is senbla ient ;iouir n 'une 
sorte d 'i!'lmunite et ne furent r-:uere inquietes par les Indiens; admetto.,..s 
clone que ~rac e ~- ces COr.lp"11';nons de voyage qui etaie nt des Canadians de 
SA.int -Louis des Illino i s, Chatenubria nd a it pu traverser tans enc ambr e 
cette re!';i On troublee , bien qU 1 i l ne semble prennre aucune precaution et 
2 
qu'il ne fnsse pas mention du moindre danget·." 
Th e thir d argument a~ninst the extensive voya~e of Chateaubriand 
i n we stern lan:l s is thR. t no mention is made of Chateaubriancl' s trip by the 
settle:·s in the \'rest nor by the pR.rticipants in the expedition o!" f:.cio +"o . 
If Ch0teaubriRrrl visited Pittsburg , if he descended the Ohio and :Mississippi 
ri•rers, if' he traver sed the southern st8tes, he r.mst have met French sett lers 
thruout h i s ;iourney. A research vras made in the correspondence of these 
French FJ!!lip:rants , in the ne;·:sp~pers preserved b;r local Or[';Rnizations or by 
the colonists themsel~Tes for infor!'l~-ttion about the young Robin son Crusoe f'rom 
Saint-Enlo . These _chronicles contained no definite or sa ti s f Ectory 
1 
Eowe "Historic r.ollections of the Ohio" II , 5R~ 
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r-eference s to Ch"~teaubrian:l • 
. ~ oreover the l\~arC']uis de lfa l a rtie, one of the stockholders in the 
~" olony of- fci o ··,o n.rrl one of the most prominent Frenchnen in the vrest ; 
ha rl a large e state near PittBburg a nd corcti n,lly invited fill h is cor.1pa tri ots 
t o visit him . The rw.rquis nakes no mention of e. visit from Cha teaubriand 
a !'lct 11 Ch nteaubriand senble ignorer e. bsolur.1ent 1 'existence de ce conpat!'iote 
qu i pourtnnt nur a it pu l ui donner des renseignements utiles oour la suite 
1 
de son vo:rago ." ·would Chateaubriand hav e ignored such a p otent per son 
if he vrere in the neip.;hborhoocl? 
Therefore , ft-on the in·ves ti g:r:t tion of the critics we are led to 
conclude thP.t the voyag;e o f Chateaubriarrl 'NRS not as extenroive as he 
inrl.icatect, firs t because the time for .s uch a voyage ir increctibly short , 
second becP.use the reg i ons thru which he p3 ssed 1"rer '3 popnl~. ted by vra.rrinf~ 
tribes and third becau se the trip o f r hatenubriam is not cited by in-
hab it.s.nts of the rer,ion at th~ t tine . 
IJot only has the extent of Chateaubri and ' s J\mericnn voyage be en the 
subject of critical investiP:ation but also his descriptions of the new 
':;orld ha ve be~n the target of suspicion. It ir- t hou!;ht that he portra:red 
2 
"plus rle r emi ni sc enc es livre<Sques ~t d '·inag i nat. ion que de chase s vues . " 
The assl3ilants i!'l the disputf.l.t i on claim Imlay , r:arven nnd Bertram as the 
mine from ~·;hich r.ha teaubri anrl. drevr his rlescriptions . 
E . C:hin"<rr'l sa~,r s "C 'est Imlay qui lui avait donne toutes las 
ind i cations SUr lH l ongueur ctes e tapes , SUr les nol!lS des fleuves , leur 
1 




>importr:mce , la ve~ete.tion nui couvre leurs rives, sur le clir.u::tt d e la 
re~ion d8 1 10hio 1 sur la riviere du l. ic , sur les ossenents de •. ~ar:nnouth, 
sur 1 1histoire r1e la decouverte du Kentucky , sur les rapides de l'Ohio , 
sur l B ' Cri que d. 1Arr.;ent, 1 sur les sRvanes pRrsemee s de boco.ges et couvertes 
1 
de buff J.es et mer.le SUr le Ch8.rr.1El rle 19. Vi 9 S!'J.UVRge 0 11 
II Il aurait pu cependant ' mene en prenant Imlay COY!l!!le base 
aj outer bien des f~it s et bien des souvenirs personnels s'il avait 
reel lement descendu 1 10hio en 1791 . Il aurait pu parlor de l'expedit ion 
de S9.int Clttir dont il ne dit pas un not; il aurn it pu surtout decrire 
cette c olonie frangaise de fci o t o dont on avait tant parle a Paris , dont 
i1 avait entendu parler a Philadelphia et qui se trouvait precisement 
tout pres des fameuses ruines qu 'il pretend avoir visitees. Pourquoi 
1 'Ohio rJU 1 il nou::; depeint est-il celui de 1785 et non point celui de 1791 ?" 
3 
H. Bedier, il . Chinard says , proved that the " Paysages des Flor ides" 
"Which i s found in the 'yoyages' is for the most part an adEptation or a 
transiation from the v:ork of Bart ran and that much of the description of 
4 
the Great Lakes was tnken by rhate!?.ubriand from Charlevoix. 
Whether or not Chateaubriand traYeled s.s extensively as he cln i:Med 
is a matter of question and controversy but the fB.ct ·is undeniable that 
hi s /1mericRn voyt'lge opened new vistas, ins~1ired ne1•r ideas nrrl icleals 
and chanr,ed his languid , illusory sylphide i nto an s.ctive ~;lori ous muse . 
Ap9.rt from the norA.l f"JUe stion involved in an untruthful ac·~ount oi' h is 
travels ann in ple.r,iar isn, it makes little difference wl~ ether or not he 
l 









s~w the Hi ssissippi which he describes so i'rell or whether he vre.s inspi!'ed 
to improve the feeble thoughts of others; the paranount considera.tirm is 
thAt a Frenchnan, likewise ~ literary artist, for the f irst time penetrated 
the _<\merican wilderness and returned to France vrith the inspiration for 
. his masterpieces and with the povver to rev·eal to France a nei'r literature . 
"Toute s mes illusions etai•mt vivnntes," he said on his return to France, 
"rien n'et,nit epuise en noi; l'energie mer.te demon existence DVait 
1 
double par nes courses. J'etais tourmente de la. nuse . " 
I t is probable thRt if Chatea.ubriand had not undertaken his voyage 
to .Aner ica. , he would have forfeited his original ability in the artificial 
literary atmosphere at Paris; he would have been merely a timid disciple 
of. the .. ,riters he admired - Pnrny, ChRr.tfort , Gin~uene and Lah~rpe. His 
name woulrl hRve been inscribed in literary annals as a 11 drawin~ room poet 
2 
reinerl in by the · arti fici al r:;arlanrls of' the academic coterie." 
'' The visit to America vras an absolute revelation for him . His c lassic 
recollections cut up by the root , were .e ffectually prevented from shooting 
up a~ain. It is perheps to be regretted thnt he nid not stay ~on~ enough 
3 
to svtPC> p his rhetoric away completely. n 
I he influence of his Ar.lerican v; ~,rage is revealed in his works 
by t he .Amer ic an chare.cters he describes , by the Aner ican s cene s he por.trayf' 
and by the American ~;overm:~ent he heralds . 
The Amer ican people i n whom Chateaubriand was most interested were 
the Indians and he m~kes them the characters of his nove ls . There is first 
1 
"F-enoires d'Out!·e Tombe" II , 5 
2 
":·e:::l oirs of Chateaubriand" 11 
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Idem 12 
. o/: all r.hacta.s "qui , par son age, sa. flagesse et sa science dans la 
1 
c hose de la. vie , etait le patrbrche et l'anour d e s deserts . " Chacta.s 
fir;ures as the hero of "Atala. , " one of the syr.rpa.thetic auditors to the 
sad t~le of Hene told fn the little novel entitled "Reno," anrl the great 
Indit=~.n leader i n "Les Natchez." 
Then there is the most perfect o f Chatea.ubri a.nd ' s heroines , Atala, 
th r.h . t• h lf h d Ch t " of he-_ •" Ell 't . " ' 1 · ' t . e _ r~ s Hln <l .- ree • _, a c .as s "ys · _ e e a~ , regu. ~eremen 
belle; 1 1 on rema.rq.uait sur son visage je ne sais quoi d-:J vertueux et de 
passionne , dont 1 'attrait etait irre sistible . Ella joigna it a cela des 
F;race s plur-; tend res; une ext rene sensibili te' unie a une nelanco1ie 
2 
prof6nrie ' respirai t clans ses rega rds; son s cur ire eta it cel-este . II , , La 
France entiere se passionne pour cette fill e d u desert , errant a travers 
les solitudes avec 1 e pri son!'l.ier qu ' elle n. delivre , et mourant pou r ne 
3 
pas suc combe!" a la passion qui la devore ." 
ouite rl ifferent from }\tala, ~nrl yet as loveable a character, is 
the beautif ul savage Celuta, the heroine o f "Le s Natchez. 11 Thus Cha tea.u-
briRnd introduces the wife o f Rene "Une .4eune fille parut. a 1 'entree de l:.ot 
cahHne. La tA.ille haute , f ine et delioe t ena it a 1a fois de 1 'elegance 
du pa.lmi~r et de la fa.iblesse du roseau . Ouelque chose de souffra.nt et de 
rev eu r se mela.it a ces F,rnces presque divines. Les Indiens pour peindre 
la tristesse et l a be aute de Ce luta dimient qu ' elle 1wait 1e regHrcl rle la 
Nuit e t le sourir e de l'Aurore . Ce n'etait pas une fe r.1::1.e malheureuse mais 
1 
une fe!.'lme destinee a le devenir . " 
1 
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The friend of Celuta , Hila , is another bet:~.utiful ~avage, "a ":rild 
rose " whom ~"'hateaubri~=md ennows vri th 1'111 the attributes of anolescence . 
yin'llly , there i~ the faithful frienn o.f Rene, Ontougnniz, so different 
in ch nracter from the revenp.;eful traitor Ondoure. 
It has been .sairl th11t ChRteaubrbnd har:: nGde h is savap.:es rather 
1 
"too ~;o011 IncHans to be proba 1.1le" but they are , neverth~less, very vivid , 
inperishable character ~ . 
0esid es Indian ch8racters , Chate~ubriand has depicted Indian custons 
in his literary ·:rorks . It is prir:mrily, however, in 11 Atala," "Les Natchez" 
38 
<~ m· "Vo~.ra~e en Amerique" that we find Indian manne·dsms portrayed. ·r.hateau-
briand s eems to be e.n authority on all phases of savar;e life . He cont~·:?, sts 
r.i th a charning fantasy the custor.ls of the sav!lp.:e inhabite.nts of the grea t 
. ''y;ilds" with the . cu stoms of the cultured inhabitA.nts of the civilized vrorld 
thru tl1e disclosure of the Frenchman Hene ' s story to the Indian Chactas and 
thru the voyage of' Chactas to France . In the "Vo~rage en Ame rique" he also 
contr~stecl customs an ex':lmple of '\'.'rich is as follows: "A qnelque distance 
de ,leunes g~.rgons s'ebattaJ.ent: mais au milieu de leurs .ieux , en sautant, 
en courant , en lanr;ant des balles , ils ne pronongaient p9s un :r.10t . On 
n'ent endait point l'etourdissant e criaillerie ties enf9nts europeans , cas 
.ieunes fRUVA.p_; es bondissaient COtnm9 des chevreuils et ils e t •· ient nuets CO!J'I~e 
2 
eux." 
Chateaubrimld describes 'the "t:oeurs des Sfluvage~" at length in his 
"Vo;v&r::e en Ameri(]ue ." He ~ives an account or II • I!19.rJ.age s , enrants' "'uneraille s , 
1 
Nitze & Dargan· "History of French Literature" 510 . 
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"Voyages" 42-43 
m,pissons , peches, recolte de SUt':re d 1 erable , jeux, la chasse, laguerre , 
lo. divis i on nu t erlp s, les fetes, lA da.nse" 13nr1 na ny others of i nterePt. 
He r.tfl.kes nn interestinr, s t a tement r:~bout the Indie.n cu stom of 
~dminiEter ing to the sick . "Si les Indiens pou-vaient hnnnir r1u 
tr~itenent ne s nalRdies les coutunes r:upers titieuse s et les .jougleries 
nes nretres ils connaitraient tout, ce (]U 1 il y ad 1e ssentiel dans l 1art 
~ . 't " r1' • t de _ g;uer~r; on pourra1 meme - ~re ~ue ce-r, a r est presque au ssi avanc e 
1 
. h 1 1 . . 1 . , ft chez eux cme c ez es peup es c1v~~~ ses. 
In concludin;;; " Le s 1!oeurs des f)auvag;es," he discusses the govern::1ent 
of' r.avage tribes. " On trouve parmi les sauvages tous les p: ouver nanent s 
connus des peu ples civilises de puis le despot.i sme ,iusqu r a la republi que ' 
2 
e n passant par la nonarchie limitee ou absoi ue, elec tive ou hel~ectitaire." 
To n great extent, t hen , the Inn ians colored t re vrorks of' Chateau-
briand . Likevrise the mis s ionaries playen a role in the America n novels of 
nhrtteaubr i and . In "At a1an it vras Fere Aubry •:Jho rescued Chactas and 
At~la fro o the storm n nrl vmrked out the sa l v at i on of t he tvro wanderers . 
T'ere f;ouel •trB.s i ntroduced in n Le s Natchez" and in "Re ne " listening with 
r.hAc tas to t hA fl. CCOUnt Of T?ene' s eA.rly l ife , he e;ave \:is sympathetic 
oritic i sn 8nn advice • 
• 
1oreover one of tl., e g r enteRt charac t ers in American h i story , the 
first ~re at Amer ican l eader in~pired rhR teaubriand to ··r ite the followin!'; 
a rimirable comp8.r i son : 
" Si l'on compar e -l:fash in ~S t.on et Bonaparte, hom1ne a homme , le !';enie 
d U premier semble d 1Un VOl no i ns eleve QUe celui dU second • )'J: ashington 
1 
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n'nppartient pas , com-me Bomtparte·, a cette race des Alexandre et des 
Cesars qui depasse la stature de l'e·spece htt.rla.ine . Rien d 'etonnant 
ne S 1 e.ttB che pP..S a sa personne; il n 'est point place SUr Un Vaste 
theatre; il n'est point aux prises s.vec les plus ho:tbiles capitaines et 
les plus puis~ants mona:rques de son temps ; il ne traverse point l es ners; 
i1 ne court tJOint de He:r.1phis a Vienne, et de Cadix a M:os cou; il se defend 
avec une poignee de nitoyens ~lr une terre i"ans souvenirs et sans celebrite, 
dAnS le cercle etroit des foyers domestiques . I1 ne livre point de C9S 
co:r.lbRts qui renouvellent les triumphes sP.n'\lant:: d 'Arabelle et de PharP'lle, 
il ne renve r se point les trones pour en reconposer d 'a.utres avec leur 
debris ; il lliL met point le pfed ~ le Q.9.JL des rois ; i1 ne leur fait point. 
dire, sous le vestibule de son palais: 
'ou 'ils se font trap attendre et qu'J\ttila. s 'ennuie . ' 
" O.uel11ue cho se de silencieux eti~reloppe les a c tions de Fashin~ton; 
il af,it avec lenteur; on dirait qu'il se sent le mandatoire de la .liberte 
de l 'avenir, et qu' i l craint de la canpromettre. Ce ne sont passes 
. ' h' d I 11 ' dest~nees que porte ca eros una nou1re . e espece , ce sont celles de son 
pays; il ne se permit pas de .iouer ce qui na lui ap~.rt ient pas . Ha.is de 
catte pro£'onda obscurite qualle lumiere va :iaillir ! Cherchaz les bois 
inconnus ou brilla 1 ' epee c'le v;ashinp.;ton~ qu 'y trouvarez-vous? des tonbeaux? 
non , un noncle ! ·Fashington a laisse les Btats-Unis pour trophee sur son 
champ r1.e bataille. 
"Buonaparte n'a aucun trait de ce r,rave Ju~ericn.in : il oornbat sur 
una vieille terre , en;rironne d'eclat et de bruit; il ne veut crear que sa 
.. .1 reno~~ea; · 1 ne se ch~rge que de son pr opre sort . Il semble savoir r:ue sa 
41 
mission sera courte , que le torrent qui descend de si haut s 'ecoulera 
pronptement : il se h~tte de jouir et d 'abuser c1e . sa gloire c om.me d.' u ne 
,"jeunesse fugitive . A l 1 instar rles oieux d ' Homere, il veut arriver en 
quatre pas au "bout clu nonde; il parait sur tons les rivages , il inscrit 
precipitan~ent son nom dans le s fastes de tous les peuples ; il jette 
en courant des couronnes a sa fani.lle et 9. ses soldats; il se depeche 
oans ses nonunents , dans .ses lois , nans ses victoires. 
~ ' 
Penche sur le 
monde, d 'une !:W.in il terrasse les rois , de 1 'autre il nbat le g;eant 
revol'Jt.ionnaire; nais en ec:rHsant l 1anarchie il etouf'fe la liberte, 
et finit par perdre le sienne sur son dernier champ ne bata.ille . 
"Cha cun est rec ompense sel on se s oeuvres: Wn shin~ton eleve une 
nation a l 1 independance: Eagist rs.t retire, il s'endort paisihlenent 
sous son toit paternal au nilieu des reg;rets de ses cor:tpa.triotes et 
la veneration de tous les j::>eUples . 
"Buonaparte ravit a une nation son independn.nce: l'empereur 
dechu , il est precipite dans 1 'exi1 , m1 le frayeur de la terre ne 
le croit pas encore assez enprisionne sans la garcle de 1 ' Ocean . Tant 
qu 'il se debat contre la mort, failie et encha.ine sur u11 rocher, 1 'Europe 
n'ose deposer les arnes. Il expire; cette nouvelle publiee 9. laporte 
du pa.lais d. evant laquelle 1 e conguerant avai t fa.i t procla.mer tRnt de f'une-
railles , n' ar rete ni n'etonne le passa.nt: qu 'av"a.ient a pleurer le s cit oyens ? 
"La. republirue de Wash inp-ton subsiste ; 1 1empire de Buonapa.rte est 
det?·uit, il s 'est ecoule entre le prer:1ier et le sec ond voyage d 'un Fra:iQais 
qui a· trouve une nation reoonnaissante h1. ou i1 a.vait c.cmba.ttu pour 
. " queique s c o"lons oppn .. me s . 
' 
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"YfashinF:ton et Buonnparte sortirent du sein d ' u ne republ i que : 
nes toUE'. les deU.X c1e la liberte, le pr-emier lui est firl~le , le sec ond 
1 'a t rah ie. Leur sort , d 'apres leur choh: sera different clans 1 'avenir. 
t " cl 1 l.b ' " d '"' ... 'Le non de Washington se repan ra avec a 1 er·~e age e n age ; 
il nanquera 1 e connencenent d 'une nouve 11 e ere pour le ,:;enre humain . 
"Le ·nom de Buonaparte sera redit aussi par ler; generations futurs; 
nais i1 ne se ra.ttachera a aucune benedict i on , et servira souvent d 'au tor i te 
aux oppres seurs F, r a nds ou petits . 
"W"' shil".rton a ete tout entier le repre sentant des be soin~ , des i d ees , 
nes lumieres , des opinions ne Son epoque; il a s econd e , ~)U lieu de cont··arie 1·, 
l e I!louver~ent Oe s espr it s ; il a voulu ce qu'il devait voul0ir, la chose l"!'lEime 
3_ laouelJ. e il etait appele; de la la coherence et la perpetuite de son 
ouvrnge . Cet ho:r.une, qui f'rn.ppa peu , pA.r c,equ'il e::=t M.turel et dans des 
propo sit5.on s juste::: , a conf.onrlu ~; on existence avec c e lle de son pays; 
sa gl oire est le patrimoine con-nun de la civilisation croi ssants ; sa re -
n omee ·s 'eleve COT:!r.le Un de CS S sanc tua ire s OU COUle une source intarissable 
pour 1 e peu ple •· 
"Buonapn.rte pouvait enric:he!· ep;alel':'!.ent le donaine public: . , l. .L 
:;qdssa it sur ln. nrttion la plus civilisee, 19. plus intelligente, la plus 
,bra-..re , l a plus brilla nte de ln terre . Quel sera it aujourd 1hui le rang; 
occupe par l ui dans l'univc;rs , s 'il eut joint la nap.;nani!!tite ace qu'il 
avnit d 'hero.ique , si Hashinr,t on et F.uonaparte a la fois, il e.ut non-:1e 
1 
la liberte.heriti~re de sa ~loi re . " 
1 
"V o;/B. r;e s '' 2 2 -2 ") 
The works of Chate[l.ubrio_nrl also reveal h is admiration for American 
scenery. Nat tre appeared to hi r.1 in a nevr e:u is e "eclante , re.cl i eu~e ,-
opul.o nte" anr1 en;::.;raverl upon his r.1i nd , ro appropriate for the ir.l!'lres sions , 
the :::cene s fo r his Rtori e~ , the pioturers for fu.ture literary renroduction . 
The AnfP· ic~m solitudes , per funed b;r mng;nolia.s , filled •;rith ne·.: e n chantnentr-· , 
replqcerl. the fomer at trRction of the Vi oocls in Britany in the S9.ne ::1an ner 
thnt th e nFlorid i ennes" supe r ser'l e r'l t he "sylpl1ir'le . " 
The liter-a tur e of Ch~teau.briand a bounds vdth de nc riptions of o 1r 
country . f: 0r.1etiner- it i s the ter ritory about the Ohio ;·rhich Chn.teaubriv.nd 
describes ; sometimes it i s the s cenes on the banks of the hlis dss5.ppi ; 
. l 1 d . 1: ~ >:. t' h -. t ' s cmet 11!18 s t 18 a n P.ca pes 111. ,.. sou n t at are p..<~ J..n ec1 . "A n e sure f:1Ue l e c a not 
avance , s 'ouvrent de nouvelle s scene s e"t d e nouveaux points de vue: tantOt 
ce sont r1es vt=~. l 1. ee s s olitaires et ria.ntes, tantOt de s colline s nues; ici 
' "' ' _, t 't t • b la' ' c est u ne foret rle cypre~ uon on aper go J.. - les por JJ. ques sam res ; c e s t 
, ', ' " u n bois leger d. ern.b les , ou l e solei 1 se ;i oue comne a tre.vers une d ente lle . " 
Int erYiO".ren with the de ~ c!" ipt ions of t he country thru vrh ich Rene 
pn.f's e n Rre ske t che s o r the f'lora he savr . Eis lu::curi !-lnt ir.:J.I'tf!;e<- n re a c curate 
P.ccordinr, to the recorded documentation of the time . On the banks o f the 
2 
Ghio , he found tha t "les herbes et les plantes sont tres varie es ." lie 
de sc ribes the Florida meado-r PS " ser.lee rl e ~acobee a fleurs ;i a.unes , d ' alcee 
a pn.na.ches roses et rl ' obelia d ont 1 'n i s rette es t p ourpre . " The eleT!lente.ry 
f a ct s in botany which Chatea.ubriand ~leaned f ron his talk s vrith !.~ . de 
Falesherbes t 8u r-;ht him to ob serve and to rer.v:1 rk the pe culiarities in forn 
:1nd in color of the flora and to no te the unuf'ual name s •;;r icr· American 
J. 
"V oya.r;e ~> 11 511 
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botanj_sts gave to their strG.n[!,e flowers . 
Another fenture of 1\..merican scenery which Ch~tteaubriand portrRys 
~1 t length B.re the ?:rent bod ie~ of ;-rater . The 1li.f'sie sippi fi~res prominently 
in his literary works ~ 11 Atala" opens with a r1 escription o.f' this river -..·rrich 
1 . d'l' . , "dnn:o un cours de plus de nille J.eues, arrose une e_:tc:teUFe contree que 
les habitant:o rl es Etats'-Unis apr,-el l ent le nouvel Eden , et 8 lequelie les 
?rangais ont laisse le doux nom de .Louidane : r:md whose tvro banks "presentent 
l e t ablE~au le plus extraorrHnnir"". 
Besides the Hiss issippi, Ch~?teaubriand r;ives v.-ord pictures of the 
riv·ers of t he niddle vrest - the Ohio , the Hissouri , the Tennessee and 
l 
countless others. 
Chateaubriand 's descriptions in his "Voyrq; es " of the Grent Lnkeis 
are exceedingly . int.eresting . Accord ing to him "Le lac Erie est encore 
fameux par ses serpontr. • • • qui s 'agi t ent en 1 'air comma de i'ouet s . Un 
sif'fler:1ent continual , un bruit ser.tblable au froi~senent des_ feuilles 
nortes dans une foret sortent de cet impure Cocyte": Lake Huron "abonde 
,._ h 1 1 ' k ' t d t - ' d en poi m;on ; on y pee e · artJ. .amegne e - es ru2 tes que pesent eux cents 
2 
livres" : ~mel Lake Superieur is "creuse dans un roc. n 
The gree.t na turt>,l vronder wHh vrhi ch t;ha teaubriand closes his story 
of' 11 _1\taia" is tre beauti.f'ul cataract of Niagara, "qui s 'annonqait par 
d 'af'.freux mugisser.1ents. Elle est form~e par la riviere Niagara , qui sort 
d u lac Erie et se ;iette ne.ns le la.c Ontario; sa hn.uteur perpendi culaire 
est de cent Cluarante-cn.w.tre pied10 . Depuis le le.c Erie jus11u'au Saut, le 
fleuve accourt par une pente r~?.pide; et au l!lonent de la chute c 'e st 1:1oins 
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g-ouffre . La catara.cte se divise en deux brnnche s et se courbe ~n fef a 
cheval . Entre l es deux chutes s ' a.vance une ile oreu see en dessous, qui 
pend avec taus ses arbres sur le c haos des andes . La masse du fleuv~ qui 
se preoipite au midi s'arrondit en un vaste cy1indr e , puis se ctP.roule en 
nappe d e neige et brille au soleil de toute s c ouleurs ; celle qui tonb e 
au levant descend dans une ombre effrayante ; on dirai t une colcnne d ' eau 
du nelu~e. Hille arcs - ('m-c iel se courbent et se croisent sur l ' abime . 
, ' I f , Frappant le roc ebranl e , l eau r e;iai1lit en tourb illons d ecur.1e, qui 
s 'elevent au-de<-sus des forets cot:l"-!e les fumee s d 'un vaste embrasement . " 
In his voyar;e to Aneric a , in his s tudy of Americ an institutions an.i 
· in hi s observation of the heterogeneous peoples resid ing in America , Chateau-
bri tuld found -r..ater i al for his p rophecy concerning the Uniterl f.tate s vrhich 
he anti tled "Dangers pour les Ftats-UniE." 
First of e.ll , Chateaubriand foretold the Civil 1' ar . "Eais 1 'Amer ique 
conservera- t - elle la forme de son r,ouvernement . Le s Etats ne se d ivi seront-
ils p11s? un d e pute de la Vir~inie n'a.-t-il pas deja soutenu e la. these de 
la liberte antique avec des esc laves , rosul ts.t du ~l ga.nisi!'.e c e ntre un c'l.epute 
du Ha.ssa-chu setts , d e fendant la ca.~tse de la liberte mor1.erne Fans esc la.ves 
telle <1Ue l e Christianisme l'a faite? . Les Etl'l.ts du nord et du nidi ne 
1 
s ont-il s ~ s oppose s d ' esprit et d 'interets?" 
1'Tith clear v i sion he forer.a-..·r the tenrl.ency toward materie.lif:m. "L'eq)rit 
l 
mercantile oomr.enc e a les envahir; l ' interet deviant chez eux le vice nat i onal. 11 
He foresaw the rlangers of ind.ustri&.lism "L 'enorme i ne~alite des fortunes 
1 
nen1'l c e encore plus serieu~enent de tuer 1 1esprit d 1e fl;a1 i te . " 
1 
· 
11M~noires" II, 323-33·1. 
True it is th~t some of his visions were imferfect but the;r v:ere 
b~sed on hir. observation of conditi ons in the United States &t the time 
of his vil'it . He predicted tr..at "Le Kentucky , peuple d. 'une race d 'hommes 
plus rustique , plus hardie et plus milit.aire semblerait destine a devenir 
1 'vtat conquerant . Dans cet etat qui devorerait le..s autres , le pouvoir d 'un 
1 
seul ne tarderait pas a s 1elever sur le. ruine d 'un pouvoir de tous . " 
Ar_;ain , he feared for t he . h e t e rogeneons peoples in our country and 1'1Tote 
"Il est clif'ficule de creer une p..<!.trie parmi des Etats qui n'cnt aucune 
communaute de relig ion et d'interets , qui , sortes de diverses sources en des 
tenps d ivers , vivent sur un sol different et sur un different soleil . Oue l 
rA.pport ;;-a- t -il entre un Frangais de ln. Lou i siana , un Esp!lgnol des Florides , 
un Allemarrl de New York, un Ang;lais de la Nouvelle Angletel:"re de le. Virginia , 
l 
. d 1 . , , , . . f1 de ln. Carol1ne , e a. Georg1e , tous re putes AmerlCR J..ns? 
Thus Chn.teaubrisncl vrrote of the characters , the sc enery and too 
f!:OVSr!l.ment he found in Aneric:a. Horeo,rer , it was his voyage to J,merica Y.~nich 
gnve Cha teaubriand his lofty place in French lite·~ature . It -,·.as the nevr 
ideas and the nevr idealr: iobibed during the Aoer ican journey which caused 
the name of r:hateaubrie.nd to ring thruout France • . Under the inspirati on 
h ..3 d II At 1 " d "R , " ofh5_svoyage , eprouuce . );',aa an. ene . He started a revolut i on 
in the l iterary •:·orld ; . .1\.nerican Indians, Anerican scenery nnrl his Aoerican 
nuse coMposed his battle line. He took Fr~mce by storn; he. reigned suprene 
in the field o f ranmntic , political , historical a nd reli~ious l iterature . · 
Chf'lteaubri~nd ·sa.s the foremost Vrench literary leader during the early y ea r s 
of the n i neteenth century; he vras t h e spiritual l i ter€try leade r during the 
1 
uHemoires " II ~ 323-331. 
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~ate v· ye~.rs of the century. 
Thruout the par.;es of~ French liters.ture are references to the 
genius - ann supremacy of Gha teaubriand . On -t.he sixth of - ~ay , 1801 , 
shortly after the appe2.rance of "A tala , " E . t.1oubert wrote the follo·wing 
l Atter to lime de Beaunont: 1-
"Ce livre n'est point un livre cor.1r.1e un autre ••• 11 y a un cl:ar:ne, 
un talisna.n ·qui tient aux doir,tr. rl e 1 'ouvrier . Il l'nura mis ps.rtout 
pnrcet! u 1 i1 a tout nnnie et partout ou sera ce charme , cette er.1preinte , 
ce cn.r actere, la sera aussi un plaisir dent 1 'e sprit sera sati r.fai t .•• 
Le livre est fait , et consequent , le moment critique est 
, 




reu ssira , parceou 1 il est de 1 1 Enchl:'l.nteur . " 
In the Eer.1oirs of H de r.~entr olon Y>e finrl a tribute to the ~reat 
li terf'.ry p;enius b7r the ~req t poli tic"l 1 ~eniuf", Napoleon: "Chateaubri and 
a regu de la nnture le feu !'acre; ses oeuvres l'attef'tent. ron style n'er:t 
pRs celui de Racine; c'est celui du prophets . " 
Accordil'lf'; to M. Emile Fae;uet "Chateaubriand est la plus f: r1:1nde 
date de 1 'histoire litteraire de la. France rl epui s la Pleinde . I1 r.>.et 
fin a une evolution litte ~· a ire de trois siecles, et de lui en nait une 
nouvelle f1Ui dure encore et se continuera longtemps. Ses idees ont 
af'franchi sa genera tion; son exemple en a fp it lever une uutre; son benie 
nnine encore celle s qui ont suivi .; . Son genie li tteraire a ouvert toute s 
~ranrles toutes les ~ourc es. Il a compris toutes les beautes de taus les 
temps et de tous le s monde~' et invite tous le s talents a ;_r puiser •• I1 est 
1 'hor:--_r:-te gui a renouvele 1 'i:r.v:t~i n1'1 ti on franga i f':e . " 
1 
Founn in ~-:r.lint -Beuve ·"chateaubraand." 
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H. Nisard in his "Histoire de lr-~ Littera.ture Fro.nga ise" s aid of 
Cheteaubrisnd: "I1 nous a cl. onne cl.es gouts qu i sont devenus de s science s . 
, t , I 't • t f , • I l } La littera ure comprwee s e a ~ _ r e n ermee JUsqu a : ors c'lans .e s trois 
langues cla ssi<~ues; il l t etendit aux langues modernes et rnr dela ces 
langues aux idioms primitifs de 1 10rient et nu Nord , et fit sortir un 
i c!eal nouveau de poe.sie de toutes les e;rnnrl es oeuvres et -de tous les gra.nds 
Benoit, vrrit:in!'; in tr.e middle of thi s ce_ntury , exalts Chateaubrinnd 
thruout his book. In one pl ace , he says 11 Partout ainsi on retrouve Chateau-
briand nenant le choeur des ecriva:Lns et leur ouvrant les voies; partout on 
1 
sent son influence . n And in another page he r; ayB , nChateaubriand apparRit 
8U seuil du siecle CO~Jne un autre Homere; eta queloue point de vue qu 1 on 
sc plA ce de 1 1histoire litte~·aire de notre temps on a per gut tou~our s sa noble 
2 
• • I '1' t d • b t d 1 • It f~gure au~ ~ e eve e om1ne au ou e a perspect~ve . 
In Julleville 's "Hi stoire ne lR Langue et de la LitteratlJ.re frangaise" 
Chnteaubriand is spoken of as the disciple of' the nineteenth century . "En 
avant sur taus les chemi ns de l 1 ima{!;ina tion et. de la p3nsee, Chateaubriand 
. . t . h It le prenuer se m en mB.rc e. 
The C~ tho lie Enc yclopedia says nNor nust it be said , as it has been 
said , tha t Cha.teaubriand' s delightful And nasterly st yle onlJr s erves to 
conceal deplorable poverty of thou[!;ht, like a gorgeous dra.pery t hrovrn over 
a feeb le and insir;nificant b-o~y . Cha teaubriand has beautiful ideas ••• His 
influence on l iterature is unanimou sly aclmovrledged . Romantici sm may be 
traced ba ck to him, and it may even lle that the ·whole literary movement 
1 




9h~rA.cteristic of' the nineteenth centur y begin!" 'lrith hii!!.. Adi!lit ti~ thn t 
he ha d predecessor s , <1~0 tha t his style is reminisc e nt of ,Jean-Jaccnte~ 
1 
Rou s sef-ttt, he un<ioubtedly inau~;urated a new li tera·ture . " 
But r hate~:mbria nd 's supremac y Tas not acknowledged b;.r all . There 
has been one /!; rent critic of r.ha teaubriand , Sa int-Beuve • "Il est tenps" 
Saint-Beuve s ~:i.id in reference to Cha.teaubris nd 1 "que pour lui l a v i e 
crititlUe com.':lence." He 8Ccordinv.ly assailed the v;ork of ChRteaubrie.nd a nd 
refu se n to r e cognize him as " le plus ,r: r and , e t le plus sig;nale O.e s 
2 
personnaF;es litteraires qui parurent a 1 'entree du siecle . " 
Sai nt-Beuve contended th~.t the literary style of Chateaubriarrl was 
insincere , strivinp; rather for glory than for truth . "Ses anis de 1800 
avaient raison de dire de lui 'Chateaubriand peint les objets cor.".me il les 
3 
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. voit et il les v-oit co!:'.ne il les Aine . 111 He likewise accused Cha teaubria:nd 
of t r a nsferring the capital of prose from Rone to Byzantiun B.nd thus int.ro -
5 
r1ucinp; the s t7rle of the lower ei!!.pire • In his book , Sa int-Beuve stripp ed 
the idol , rhateaubri?.nd, of h i" glory ('tni Rlth ough he showed a "bourl"'eois 
t. " ' ) 
aninos i ty" in the act , yet h5. s ~ain desire vra s to ?..rrive l'lt truth . 
Sa int-Beuve , howeve r, found considerallle 1':or thy of' anmira ticn and 
char8_cterizes him a s an"inconparable arti"t po sses sed of extra orninary 
4 
elev~t ion . 11 Saint·-Beuve considered the beRt vrork of Chateaul;ria.nd to be 
h · A • .... d · sc · • · n "~ ,.,h t h • · 1 ' h .. 1 t -" ' t :tr; .-~er~cr.o n e . r~r..,~o s. "· •- .a e~u.11anr, ec.u., .e V"lS e u U Deser 
P.neriG8in , r'le lt.:t f oret 1:- re.nsatlantique, ce fut sa r,ra nde conquete • • • 
' , , ' nulle par t il n a egale ces prei!lieres pnr-;es cte descriptions celles que n ous 
l 
Cntholi c Enc;rcloped ia III , ~41 
2 
· T. e scure 11 Chn teaubriand 11 200-201 
3 
8 11 int.:..s euve "Cha te a.ubr in.nd 11 208 
4 "History o:' ?re nch Litera ture" 
5 Ch!:l.I:1be r 1 s "Encycloperl. ia " 132 
r:hateaub1·i <~ nd 1 • 
r!3trouverons dans ' Atala 1 pour la v,rancteur , l 1etendue , la vivacite 
1 
oriRinal des ir.tpressions , la r.ta~este toute n9turelle des tableaux ~ " 
Not only did C:hateaubriand win a prominent place in French literature 
50 
but his influence ·:..s.s far re!OI. ch5.ne; and his follovrers are legion. In recotmtin~ 
thA nemhers of' r.ha.teaubriand 's "famille d ' e~prit, 11 the list Y:ould beco!!le very 
lonp; -we shg_ll only n.<t!!le a few . 
The first r-;re'lt name in the list is that of Tictor Hug;o. A.t the P.f!:e 
of fourteen , Hup.:o declared "Je veux etre ('hAteaubri tU1.d ou rien. II He 
realized his ambition. He be~ame , like C:h8teaubriand , an imap.;ist . 
Ln.r1artine proclai ner.l Chl'ltenubrianct a s n rna ster ll.l'ld is a true 
discipie . f chierry ,:ms inspired to vrrite a f ter resdinr: the work of'C}iateau-
bria.nd . Alfred de Vit::ny, Leconte de Lisle , Vi1le!!la.in , Louis de Lo!m3nie , 
!'Ton ier, Fnile S ouvestre, George ~~ and , Gustave Flaubert and Pierre Loti 
h !lve added their names , v:ith countless others , as follO'.'rer1'· of Chateaubriand . 
Thus , na.ny vrriters, in th<; realr.ts of poetry and prose , of the nine-
teenth century were first influenced by the ideas , b;r the irlea.ls , by the 
liternry s tyle of Chateaubriancl . r,hat.et:~.ubria.nd, in turn , vra.s first in-
fluenced by the ideas, hy the ic'leals, by the inspir~?~.tion impHrted by his 
American r.tuse a.rlopter r:lu.rinp; his /L,.'"Ileric:=m vo;,rage. 
l 




In 1791 , Fra.nQois-Rene de Cha.tea.ubri~mcl. sailed for America . 
-
His voyage in A.>:1erica. changed his vrho1e life . If r:h~ttea.ubriand had 
remr.tined in Pa,.is , he ''rould h~ ve become merely a parlor ~oet . His 
.. 
intellec t war, d. ormant ; he vra s in need of s timulfl tion, of new fields 
of action vrhich Paris did not offer to the young litterateur . 
Durill!'; his jo·urney in Americn , Chnteaubl~iand vro.s plunged into 
new scenP-s a.nd ne'\7 ir1ea t::: . He vrs.s free . He broke completely from the 
trr-..,rlitions which had c.urbed hin in France . At every step he frond 
some thing new to a :t·ouse 'his ima gination, to quicken his pulses, to 
awaken his innnte senius. 
Fate d ec reed that Chatet=mbriand h1rl a mission to perform 
to regenerate French literature vrith nevr thour:hts anrl new langua.ge, 
a new s t:•le . A decade a.t"ter his return to France fran h i s American 
vo:rage , he fulfilled his r:li ssion 7!hen he gave to the Yiorld "Atala , " 
his first great novel containing all 'the ins pi ration tha t cnme from 
'hi s P.nericn.n V()yar;e . 
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